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RENCONTRE DES VISITEURS
Bo{'otd, 10-25 janvier 1983
Nola editoris:
a. - Pour eviter un double cmploi, on donne ici, seulement et
alternativement , les versions en francais et en anglais des homelies du Superieur General et des discours ou conferences.
h. - Ces mcmes textcs sont puhlies en cspagnol clans (,Anal(-s,,
(Madrid, supplement au tom. 91, n° 2, fevrier 1983) et clans
,,Clapvi,,, n° 38 (1er trimestre 1983); en italien dans ^,Annali cll.
Missione » (Rome, n° 1, ler trimestre 1983).
c. - On a ajourn(- la parution de cc nunu•ro aim (I'V pouvoir
inserer la Lettrc- Document du Superieur General, suite a des
propositions des Visitcurs a Bogota. Cette I.ettre, dater du 24 avril
1983, est ici puhliee en anglais (texte original p. 209).
,J.-O. B.
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RENCONTRE DES VISITEURS

Bogota - Colombie - 10 janvier 1983 - Evangile du jour : Marc 1,
14-20
Chers Confreres,
La traduction simultanie quifacilitera la tithe de cette rencontre et qui
vous communique, en ce moment-meme, ma pensee, met biers en relief l'une des
nombreuses diversites qui existent entre nous: celle des longues. Alais, au-deli
de ces diversite,, ily a entre nous une grande identite: !'unite de la foi, !'unite
d'Esprit, !'unite de vocation . Nous tous ici, axons iti appeles a titre 'pecheurs
d 'hommes,,.
Au tours de nos etudes d'epistemologie ou de pedagogie, l'une des
premieres verites enseignies est que pour acquerir une connaissance, ilfaut alley
du connu a l'inconnu . Dans 1'Evangile d'aujourd'hui, Jesus-Christ applique
merveilleusement ce principe. Pierre, Andre, Jacques et Jean connaissent bien le
monde de to peche sur le Lac de Galilee. Avec la seule phrase: ye ferai de vous
des pecheurs d'hommes,,, le Christ hausse lour regard au-dessus du Lac de
Galilee, sur un monde qui s'itend jusqu'aux confins de la terre et nest pas
limite dans lc temps. ,Allez donc, de toutes les nations failes des disciples ...
Moi, je suis avec vows pour toujours.. jusqu'a la fin du monde,, (Mt 28,
19-20). Quand Notre-Seigneur demande aux quatre pecheurs du Lac de
Galilee de devenir pecheurs d'hommes je pense qu'il veut mettre quelques ones
de leurs aptitudes de pecheurs au service de leur nouvelle !ache. Certains parmi
nous peuvent avoir passe bien des heures agriables a pecher sus un lac.
Rappelez-vous comment, avant de vous lancer sur les eaux, vows interrogiez
d'abord le ciel. Lesjours couverts sont souvent plus,favorables a to peche que
ceux de grand soled! Puis, apres avoir choisi un coin prometteur sur le lac, nous
itiez heureux de rester assis bien tranquilles , en vows laissant voir le moms
possible, dans 1'attente dune bonne prise. Vous avez pu passer des heures
entieres sur le lac avant de prendre un poisson vu den voir un,faire semblant de
mordre. D'une maniere ou d'une autre, vous ne perdiez jamais 1'espoir.
L'espoir tenace des pecheurs est proverbial- Leurs echecs mimes ne Its
dicouragent pas et its aiment porter du poisson qui leur a echappe. Chez les
pecheurs la patience ne cede jamais au decouragernent.
Nous aulres, pecheurs d'hommes, nous avons besoin de quelques unes des
qualites des pecheurs. Tout d'abord, it Taut suivre des yeux les conditions
changeantes de notre monde. elles son! parfois aussi impradsibles que le temps.
C: 'est seulement si nous sommes proches des conditions de to vie des gens, si
noun en avons une connaissance plus que theorique, que nous pouvons espirer
toucher et prendre des amen pour le Seigneur.
Nous devons apprendre a devenir effaces comme les pecheurs. Saint
Vincent a souvent parle de noire ministere. A ses yeux, nous sommes tous des
instruments du Seigneur. II aurait certainement a nous dire le mime avis qu'il
donnait aujeune Antoine DURAND, nommi Superieur au SCninaire d'Agde:
,, Une autre chose queje vous recommande, c'est t'humilite de Notre-Seigneur.
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mes 'uvres qui correspondent a la charge que Von met sur mes epaules? Ah!
mon Dieu! je gaterai lout , si vous-mime ne conduisez toutes mes paroles et
toutes mes auvres ... ' Surtout, n'ayez point la passion de paraitre superieur, ni
le maitre . Je ne suis pas de l'avis d'une personne qui me disait, ces fours
passes, que, pour hien conduire et maintenir son autorite , it fallait faire voir
que Von etail le superieur. 0 mon Dieu! Notre- Signeur n 'a point pane ainsi; it
nous a enseigne tout le contraire de parole el d'exemple, nous disant que
lui-meme etail venu, non pour titre servi, mais pour servir les autres, et que
celui qui veut titre le maitre doit titre le serviteur de bus ... Pour cela,
donnez-vous a Dieu, afin de parler dans /'esprit humble de Jesus-Christ,
avouant que votre doctrine n'est pas votre, ni de vous, mais de 1'Evangile,,
(COSTE XI, 346-347).
Un pecheur d'hommes tie desespere pas. En un temps oa nos prises
semblent se faire plus rares, oa les vocations sont moins nombreuses, nous ne
devons ni nous affoler ni perdre espoir. Apprenons plutot a compter sur le
Seigneur.- ' J'espere Yahve, mon ame espere, je compte sur sa parole.. (Ps 129,
5).
L'attente patiente devant le Seigneur est l'un des traits dislinclfs de la
spiritualite de Saint Vincent : "Les chores de Dieu ne deperissent point, pour
l'ordinaire , pour prendre plus de temps pour les considerer et pour les lui
recommander , et qu 'au contraire tout n 'en va que mieux » (COSTE II, 220).
A 1'epoque des ordinateurs, nous pouvons donner des reponses immediates
a beaucoup de questions scientifiques. Enfants de noire siecle, nous pouvons
trouver plus difficile de suivre la sage recommandation de Saint Vincent de nous
hater lentement aux affaires de Dieu . Nous devons attendre fesus-Christ. C'est
une des grandes lecons apprise d'experience par Saint Vincent . Il a souvent dit
combien it est important d'attendre 1'heure de la Providence . Cela demande de
la patience dans la plantfication et /'execution . C'est /'impatience qui engendre
la frustration , et celle-ci engendre le decouragement . Un vrai pecheur apprend a
are patient, pour eviter les frustrations et demeurer un homme d 'esperance.
Comme je l'ai deja dit, c'est souvent dans lesjours gris que nous prenons
le plus de poissons dans un lac . Au cours de /a vie presente, it est difficile de
voir les resultats de noire iravil et de noire vie pour le Christ. Dans l'eternite,
nous serons probablernent surpris de voir que c 'est alors que la vie noun semblait
terne, monotone et difficile, que nous aeons pris le plus de poissons pour
Jesus-Christ. Ce qui importe rnaintenant , ce, nest pas d'eire preoccupes des
resultats de noire travail , mais de suivre jour apres jour le Christ, de rester pres
de lui en pensee , parole et action. Apres tout, ce que Jesus dit a Simon et Andre
n 'est-ce pas: «Venez a ma suite et je ferai de vous des pecheurs d'hommes»?
C'est comme s'il disait : 'Suivez-moi, restez pres de moi , et je me charge de
vous donner de bonnes prises pour le Royaume de mon Pere qui est aux cieux'.
Eire pecheur d'hommes est une vocation a plein temps. Meme ici, a
Bogota, loin de nos Provinces et de nos pauvres, nous restons des 'pecheurs
d'hommes,, . Lorsque nous echangerons les uns avec les autres sur nos
conceptions et nos experiences de «peche» en nos Provinces, que puissent se
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conditions sociales qui changent, la patience pour attendre le Seigneur et surlout
la disponibilite pour entendre la voix de Jesus-Christ qui pourrait nous donner
des ordres plus precis, comme it l'a fait apres la Resurrection : fetez le filet a
droite de la barque et vous trouverez . Its le jeterent donc et US ne parvenaient
plus a le relever, tant it etait plein de poissons,, (Jean 21, 6).

Richard McCullen
Sup, Gen.

OPENING ADDRESS TO VISITORS AT BOGOTA
10 January 198.3

My dear Confreres,
There was once a man who set about building a house, not so
much for himself and his family, as for his King and the special
friends of the King. For quite awhile he searched about to find a
good foundation stone, then he decided that he would have not one,
but three foundation stones, which he placed side by side and
around which he commenced to build. While he was building the
house, which became more large as time went on - for the man
had no finished plan for the house - just the foundation stones there occurred an earthquake. Much of the building came crashing
down, but the three foundation stones remained.
Some time passed and then the man' s sons decided to continue
to build on the three great foundation stones. This tittle the building
progressed until it was larger than it had been before the earthquake . Then one clay a tremor in the ground was felt, - it hardly
registered on the Richter scale, but it was a decided tremor. A little
more time passed and then the earth shook, - and with the
immensity of the tremor, much of the building collapsed. For a time
it was difficult to see anything, so blinding was the dust, so
unshapcly the rubble, - but then after a time - the three
foundation stories could be seen, - still solidly in their place. The
man's descendants - for a number of generations had passed decided once again to build on the three foundation stones which
their great ancestor and father had laid, taking account, however, of
the changed landscape, and using the most up-to-date techniques in
construction.

- 93 Now the ancestor in this parable is St. Vincent and the King is
Our Lord Jesus Christ and the King's special friends are the poor.
The three great foundation stones are the end of the Congregation
as St. Vincent formulated it in the Common Rules:
,,The end of the Congregation is:
1° To study our own perfection; namely, to practice, to the
best of our ability, the virtues which the great Master has by word
and example vouchsafed to teach us.
2° To preach the gospel to the poor, chiefly the country
people.
3° To help ecclesiastics in acquiring the knowledge and the
virtues which their state demands,,.
And the first earthquake was the French Revolution, after
which Father Etienne and his Confreres commenced to rebuild the
Company on the foundations which had remained intact throughout that troubled period.
The little tremor which preceded the second earthquake was
the first signs in the 1950s of the decline in the demand for popular
missions.
The third earthquake was, of course, the Second Vatican
Council and its aftermath. (Lest, however, one be tempted to think
that the Second Vatican Council was a disaster for the Congregation, one must recall that the Resurrection of Christ was accompanied by an earthquake - "And behold there was a great
earthquake ... for an angel of the Lord descended from heaven and
came and rolled back the stone and sat upon it,,). (Mt. XXVIII, 2).
Sociological changes, the breakdown of old cultures, the emergence
of new ones, and, above all, the appeal by the Church through
Vatican II for renewal and adaptation to changed times, caused the
Congregation to set about the task of reconstructing the house
whose foundation had been laid by St. Vincent.
The three great foundations are still firmly in place, - and,
undaunted by what has happened in the past, the spiritual descendants of Vincent de Paul have resolutely decided to continue building
on those foundation stones, - and for the same purpose - taking
into account, however, the changed terrain, and resolved to avail of
all modern techniques in the construction of the building whose
chief "Maker and Builder is God,,. (Heb. XI, 10).
Of the three foundation stones of the Congregation laid by St.
Vincent, - we will be giving special attention to two of them
during this meeting. The first foundation stone which St. Vincent
laid for his Congregation was the personal holiness of each individual Confrere. We will not be treating of that large foundation stone
during this meeting, even if it must lie behind all that we do and say
and plan. Suffice it to say here that for a Congregation whose motto
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Pope Paul VI's assertion in ^,Evangclii Nuntiandu", "that in the
Church the witness given by a life truly and essentially Christian ...
is the primary organ of evangelization,,. (N. 41). Or, as St. Vincent
expressed it in the celebrated Conference of 6 December 1658:
"So then, Gentlemen, it behooves us to strive unceasingly after
perfection and the proper performance of all our actions in order
that we may be according to the good pleasure of God and that we,
by this means. may be made worthy to render assistance to others.
A Superior, therefore, who would neglect spiritual exercises and
good order on the missions, who would allow things to go according
to the whines of each individual, and who would not make his own
advancement his chief concern, would be wanting in the first point
of his rule which directs us to render ourselves perfect. Hence one of
the resolutions we should make is to give ourselves to God that we
may make it our chief concern to perform our ordinary actions well
and in such circumstances as will render them pleasing to God; it is
in this that our perfection consists. ... What will it profit us to have
done wonders for others and to have neglected our own souls? Our
Lord, after withdrawing from the crowds, gave Himself to prayer
and desired that His Apostles, after having acquitted themselves of
their external duties, should retire into solitude, like I Iirnself', so as
not to omit their spiritual exercises; their perfection, too, consisted
in the performance of both these sorts of duties,,.
(Conf. St. VINCENT DE PAUL, COSTE, pp. 600-601 Eng. Trans.)
No one will dispute the fact that in the building of the
Congregation, the personal sanctification, the personal witness of
the individual Confrere is of primary importance. It is inextricably
joined to the other two foundation stones of the Congregation as
proposed by St. Vincent, - and it is on these two foundation stones
(or foundation charisms) that we will be fixing our attention over
the next two weeks.
It may be asked why we have selected these two particular
apostolates when mention is made of so many other apostolates in
our present Constitutions and Statutes. The reason lies in their
foundational character. For St. Vincent saw the Congregation as
helping the poor, not in a general, undefined way. He envisaged the
Congregation as assisting the poor in the preaching of missions to
those who were most neglected in his clay, - that is, the poor
country people. Then in order to give long-term spiritual assistance
to the poor, he embarked on the formation of clergy in virtue and in
knowledge. It is worth noting here that the preaching of missions
went hand-in-hand with the estabishnrent of, or if already in
existence, the strengthening of the Confraternity of Charity. The
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point is important for it underlines for us the value which St.
Vincent attached , not only to the vertical , but to the horizontal
dimension of man's existence . And both dimensions must be
evident in our mission apostolate if we are to be in proper alignment
with St . Vincent's thought . (Cf. COSTE XII, 87).
Of the preaching of popular missions , I would like to make two
observations : Firstly , Pope John Paul II spoke last November to
some 600 religious priests and sisters who were engaged at that time
in a large mission to the people of the diocese of Rome. In the
course of' his address, the Pope , drawing from) the riches of the
Synodal Document « Catechesi Tradcndac », remarked that often
the traditional mission has been abandoned too quickly : that it is
irreplaceable as a means of' periodical and vigorous renewal of the
Christian life: that it needs to he taken up again and renewed. (Cf.
Catechesis 'I'radendae , N. 47). Quoting the Synodal Document, the
Pope remarked: Sacramental life is impoverished and quickly
becomes an empty ritual if it is not based on true knowledge of the
significance of the Sacraments ; while catechesis will become purely
intellectual if it does not draw life from sacramental practice.
(Catechesi Tradcndac , N. 23). The Pope's address of 16 November
1982 is a timely one for us. It should be interpreted as an encouragement to us to to cast aside what might seem to us an old stone,
but rather to cut new stones which could be placed upon it for the
construction of the house.
The second observation I would like to make apropos of our
mission apostolate is the importance of preserving in the Congregation something which 1 feel St. Vincent wished to preserve,
namely, mobility. The great conurbations of our time were unknown to St . Vincent and he might well have seen some of our city
parishes today, as indeed they arc, as useful and efficacious means
of preaching the gospel to the poor . In his own time, he had
reservations about accepting parishes because he wanted to given
an itinerant character , so to speak , to the Company . I feel that it is
important that we should try to preserve or restore this quality of
mobility in the Congregation today. The Spirit of God , through the
Second Vatican Council , has thrown new light on the pilgrim
nature of the Church . Pilgrims on their way do not settle in one
place indefinitely. Our Congregation should, I feel, reflect a pilgrim
theology in its apostolates . In so doing , it will be faithful to what the
spirit has been saying to the Church in our time. and to what St.
Vincent had in mind when he wrote : The duties of the
Ecclesiastics are, after the example of Christ Himself, to go through
the towns and villages and by preaching and catechising in them, to
break for little ones the bread of the Divine Word: to preach and to
hear general confessions : to settle quarrels and disputes : to erect the
Confraternity of'Charity ...» (C.R. Ch. 1, p. 2). As we look at the
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demands,,. - we may be tempted to think, rather like the psalmist,
«... that the stone is sunk deep in the mud,,.
You will have noted in the synthesis of the replies given by the
Preparatory Commission, - that we are much less involved now in
the formation of the clergy than we were one hundred years, - or
indeed I may say, 25 years ago. Valid reasons can be put forward to
explain this change which has taken place. I would only like to make
one observation and raise one question. The observation: Since the
time of St. Vincent, the Priesthood has never faced such a crisis as it
has during the past 18 or 20 years, and this period of time has
coincided with a rather marked withdrawal on our part from
involvement in the training or ongoing formation of those called to
share in the pastoral priesthood of Christ. Some may say that there
is no tradition in their particular province for such work. That
should not discourage us from starting a tradition which may be
new, but which is in harmony with one of the basic charisms of the
universal Congregation. Could it be that we are avoiding the
arduous task of seeking out a simple form of service to the clergy
which would be the expression of that charism which, it must be
presumed, reposes still in the Company? The question: Have we
too easily presumed that, because the administration of a number of
seminaries has passed from our hands, we have no longer the
charism to assist in the formation of future priests, - or in the
ongoing spiritual, intellectual and human formation of those already ordained?
All this leads me to suggest something which is relevant to the
preservation and activation of our two foundational charisrs. I ask
myself: Could we do more to initiate a deeper dialogue with bishops
on the meaning and interpretation of our foundational charisms?
Such dialogue is called for and encouraged by the Document
«Mutuac Relationes». We sometimes complain of 'a lack of sensitivity and understanding on the part of bishops of our particular
charisms. For their part, the bishops could complain of us that we
have not presented to them with sufficient clarity and precision, the
vision of ourselves that St. Vincent had and which is reflected in our
present-day Constitutions and Statutes. I recall a visit I made once
to a bishop who began the interview by exclaiming: <,Ah, the great
Monsieur Vincent...,. After his bow of acknowledgement to St.
Vincent, both of its immediately began to talk about the Church in
general and the diocese in particular. The bishop was appreciative
of the work being done by the Confreres in his diocese, but I felt
that lie looked upon them very much as supplementary clergy to his
own dwindling and ageing diocesan priests. While St. Vincent
wished that we should be close to the secular clergy, he did not
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envision us as supplementary clergy. If bishops tend to think of us
as supplementary clergy, it is because they have not a clear idea of
the particular charisms of our Company. And that may point to a
failure on our part to present bishops with a clear picture of St.
Vincent's charisms and how the Church, through our Constitutions
and Statutes, interprets them today. Dialogue - blessed word! is called for not only within our communities, but also as <,Mutuae
Relationes» reminds us , with the bishops of the dioceses where the
Congregation is already, or is going to be, established.
The word `dialogue' brings me to our present meeting. I hope
that this meeting will be just that: - a rich, deep, humble, pastoral,
fruitful dialogue. Whenever there is good and true dialogue between two people, both parties go away enriched. I would like to
think that all of us will go away from this meeting enriched through
the dialogue that will take place here during the next two weeks.
As we dialogue with each other, let us direct it all towards the
practical possibilities of' building on the great foundation stone of
our Company. As we speak about the experiences of our Provinces,
we should do so in the hope that it might be of help to another
Visitor. We will try to avoid using the language of justification; that
is, justifying too strongly what we arc doing and the «status quo, .
We will try to keep to the highway marked out in Articles 1, 2, 18,
19 of our Constitutions and Statutes. We will avoid dialogue that
would lead us into a desert of sterile intellectualism . From all such
snares, - may the Lord - and our moderators - deliver us!
By the Providence of God, our meeting here coincides with a
significant anniversary in the history of our Congregation. 350
years ago this week, the Divine Architect, through his Vicar,
Urban VIII, gave approval to the laying of the foundation stone of
our Congregation. The Bull « Salvatoris Nostri» was published, according to our calendar on 12 January 1633. The Philosopher,
Kirkegaard, comments in one of his writings on ,the depair of
possibilities. Faced with so many possibilities in today's world, a
man can be bewildered by and even fall into despair at the slicer
number of possibilities confronting him. When, with Papal approval, St. Vincent placed the foundation stones of our Congregation in
January 1633, he was saving his little Company from ',the despair
of possibilities By the grace of God and through the intercession of
Our Lady and St. Vincent, - may this meeting save and preserve
our Congregation from ,the despair of possibilities,, which continually threatens its existence.
Let me return to the task of building which is ours. In the Book
of Nehemiah there is a moving account of the struggle and efforts of
the Israelites to rebuild the walls of,Jerusalem. «... Judah said: `The
strength of the burden-bearers is falling, and there is much rubbish:
we are not able to work on the wall),. (Neh. IV, 10). But Nehemiah
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writes: «So we built the wall; and all the wall was joined together to
half' its height. For the people had a mind to work». (Ib. IV, 6). I
have no doubt that all of us here have 'a mind to work,,, - however
much it may seem to us that on account of the rising median age in
many of our Provinces, "the strength of the burden-bearers is
failing,,. Even if we only raise the wall to half its height in outlife-time, - we can be well satisfied.
Although St. Vincent would have us believe that we are the
most insignificant Congregation in God's Church, - we, ourselves
are convinced that as a Father, he has richly endowed us; that the
foundation he laid was a very firm one - and capable of sustaining
a building where the poor and those who sit in the darkness and
shadow of death" will find light and warmth and shelter. Across the
span of 350 years, one can hear his voice quite clearly as he uses one
of his favourite expressions: "Sus, courage, tees freres ...». To us,
leaders in the Community today - it may well be his most urgent
message.
Domes tua haec, Domine Deus, domus tua haec.
Non sit in ea lapis quern manes tua non posucrit.
Quos autem vocasti, serva cos in notnine tuo et
sanctifica eos in veritate. Amen.

Richard Mc. Cullen C. M.
Sup. Gen.
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INTRODUCTION
A. - Lorsque nous essayons d'etudier le travail missionnaire
de Vincent de Paul et de ses premiers compagnons, nous trouvons
une veritable mystique de la Mission; alors que nous desirerions
que le Saint nous ait donne aussi une doctrine theologique sur cc
qui constitue l'objectif de sa vie, sur cc qu'il a (-nscigne et exige sur
la far on de vivre de ses missionnaires: 41 ne se trouve en l'Eglisc do
Dieu aucune Compagnie qui ait pour son portage les pauvres et qui
se donne toute aux pauvres pour nc jamais precher aux grandes
villes; c'est de quoi Ies missionnaires font profession, cela lour est
particulier d'etre, comme jesus -Christ, appliques aux pauvres),
(COS'I'E, XII, 79-80). Vincent, bachelier en theologie, ne veut pas
paraitrc comme un theologien.
Contcntons-nous de faire deux observations sur ce que nous
trouvons dans sa vie et dans ses paroles: Nous sommcs les continuateurs de la mission meme du Christ, et cette mission nous la
realisons , tans dans ce que nous appelons, aujourd'hui, missions
diocesaines, que dans les missions "ad gentes),.
^,Nous sommcs les continuateurs de la mission de JesusChrist voila la reponse que Vincent donne a tous ceux qui le
suivent , laics, Filles de la Charite ou pretres qui lui demandent:
,^Que sommes-nous en tart que vincentiens?-" (cf. XIII, 775-776;
781; 30; 785-786; IX, 15-16; 141; 172-173; 583-584: X, 222-223;
VII, 382; VIII, 162). Et cette definition du vincentien it la redit
avec grande insistance quand it s'adresse a la Congregation de la
Mission. Mats it n'en parle jamais comme d'une We abstraitc, it
en parle comme d'unc vie qu'il faut vivre quotidiennement. Ainsi a
la fin d'une conference sur Ic zcle: ,par son exemple it (le Christ)
nous a inseigne toutes les vertus convenables it la qualite de
Sauvcur. Donnons-nous done a Iui, afin qu'il continue d'exercer
cette theme qualite en nous et par nous» (XI, 74). E:t le 6 decembre
1658, parlant de la fin do la Compagnic, it redit: ^,Oui, Notre-Seigneur demande de nous que nous evangelisions Ies pauvres, voila ce
qu'il a fait et ce qu'il veut continuer de faire par nous,, (XII, 79).
C'est cola la facon de vivre qu'il desire transmettre continuelk:mcnt
(cf. XI, 1, 77, 108, 3°, 133-134; XII, 3-5, 78-83, 127, 262,
264-265, 366-367, 372, 379; RC passim).
B. - Missions dans le monde rural ea missions adgenles. Celui qui lit
attentivement les enseignements de St. Vincent decouvre facilemcnt que pour lui it n'y a aucune difference entre ces deux types de
missions. Contentons-nous d'un soul texte. Dans la repetition d'oraison du 25 octobre 1643, it commence par parlor des missions
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dans le monde rural: ' Or, de travailler au salut des pauvres gens
des champs c'est la le capital de notre vocation, et tout Ic reste n'cst
qu'accessoire; car nous n'eussions jamais travaille aux ordinations,
aux seminaires des ecclesiastiques si nous n'eussions juge que cola
etait necessaire pour maintenir Ic peuple et conserver le fruit que
font les missions)). Et irnrnediatement apres it parle des missions ad
gentes: «Ne sommes-nous pas bienheureux, mcs freres, d'exprimcr
au naif la vocation de Jesus-Christ? Car qui exprimc mieux la
maniere de vie que Jesus-Christ a tenue sur la terre, que les
missionnaires? Je ne dis pas sculement nous, mail les rnissionnaires
de l'Oratoire, de la Doctrine Chretienne, les rnissionnaires capucins, les inissionnaires jesuites. 0 rues freres, cc sont la les grands
missionnaires et desquels nous ne sommes que les ombres. Vovez
comme its se transportent jusqu'aux Irides, au Japon, au Canada,
pour achever l'eeuvre que Jesus-Christ a commencee sur la terre et
(lu'il n'a point quitee depuis ('instant dc sa vocation,) (XI,
133-134).
A partir de la, je pensc que ma parole aura comme objectif,
non sculement les missions «aux gens des champs,, mais aussi toute
la large serie d'objectifs de missions ad gentes que notre Fondateur
regretta toujours de ne pouvoir realiser, et cola nous perrnettra de
mieux cerner la mystique missionnaire de Monsieur Vincent: la
Turquie en 1634, Pernambouc, au Bresil, en 1643, lcs Indes
orientales en 1644, Sale, au Maroc, en 1643-46, l'Arabie Hcureuse,
Petree et Deserte en 1648, la Guyanc francaise, en Ameriquc, en
1652, la Cochinchine en 1653, la Suede et Ic Danemark en 1654, lc
Liban en 1656 (cf. WINSEN in Vinccntiana, 3/1978, p. 159-160).
Sans oublir les missions en Barbaric auxquelles it fixa un objectif
precis: l'assistance rcligieuse et la liberation des chretiens soumis
par les arabes a la plus degradante des servitudes. Nous savors
aussi que parlor de Madagascar, metre succintemeru, nous prendrait beaucoup de temps.
Et comme nous ne pouvons pas prendre tin trop long temps,
nous nous contenterons d'un court expose sur Ies missions aux
pauvres gens des champs en France et CO Italic pendant la vie do
Monsieur Vincent: ce que furent ces missions, pour lui et pour la
Congregation, sur les objectifs poursuivis ct sur la maniere generalc
dont elles etaient organisCes; une rapide vision sur les missions
realisees et pour terrniner nous verrons les causes qui ont contribue
a leur reussite. Je pense que cola nous donnera une base suf iisante
pour nous demander: si Monsieur Vincent nous volt aujourd'hui,
peut-il nous reconnaitrc comme ses Ills et peat-il redire pour onus
les paroles qui terminent la conference sur la fin de la Courpagnic:
aNous sornmes a lui ct non pas a nous; s'il augmente notre travail it
atigmentera aussi nos forces. 0 Sauvetn•: quel bonheur! 0 Sauveur
s'il y avait plusieurs paradis, a qui les donneriez-vous, qu'a tin
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vous lui avez marquees et qui n'a rien rahattu des obligations de
son etat ! C'est cc que nous esperons , rues freres, et que noun
demanderons it sa divine rnajeste <^ (XII, 93-94).

I. - QU'E7AlENT LES MISSIONS POUR SAINT VINCENT
ET SA CO.VGREG.4 TIO.V?
La reponse nous sera fournie par Iss documents de la fondation
de la Congregation , la maniere dont St. Vincent parle d'elle, la vie
dc notre Fondateur . Cettc reponse apparaitra conlirmec quand
nous parlerons des missions en France et en Italic.
1. - Pour Vincent de Paul la Congregation est nee du sermon
de Folleville, Ic 25 janvier 1617, quand, sur les instances de
Madame dc GO NDI it prccha sur la confession generate . ,Et voila
Ic premier sermon de la Mission et le susses que Dieu lui donna le
jour de la Conversion de Saint Paul , cc que Dieu nc fit pas sans
dessein en un tel j ouno (XI. 4-5).
- Dans Iv contra ( de tondation , sii;ne par Philippe -I?non;untel
de Gondi, Marguerite de Silly ct Vincent de Paul. on cunuoence
par indiqucr la situation d'abandon ou se trouvcnt lcs gcns des
champs, pour dire cc qui est attendu, ^ quoi 11 leur aurait senrble
qu'on pourrait aucunernent renteclier par la picuse association de
quelques ecclesiastiques de doctrine , piece et capacite connues ...
pour s'appliquer entieremcnt et purement au salut du pauvre
people allant de village en village, aux depens de Icur bourse
commune, pre chcr . instruire . exhorter ct catechiser ces pauvres
Bens et les porter a faire tous une bonne confession generals de Icur
vie passes , , (XIII, 198 ). Et on ajou(c: «que lesdits ecclesiastiques et
autres qui desireront a present ou a I'avenir s ' adonner a cc saint
cruvre s'appliqueront au soin dudit pauvrr people de la campagne<,
(XIII, 200).
- I.'Acte d ' Association des premiers missionnaires, signe Ic 4
septernbre 1626, par Francois de Coudrav . Antoine Portail ,. Jean de
La Salle, et Vincent , porte une aflirntation encore plus explicite de
la fin de la Congregation : « quelques ecclesiastiques , qui sc licnt et
unissent ensrnthlc pour s 'employcr, en nuuniere do mission, it
catechiser , pre(hcr et faire faire concession generals an pauvre
peuple des charnps^, (XIII, 2(4). Fn 1626 fut donnee la prentirre
approbation par Rome de la ,]Mission de France,, (cf'. C OI'I'( ) CM,
Annali della Missions , 79/1972/222).
- L'approbation par I'Archevcque de Paris ( XIII, 202-203),
les lettres patentcs de Louis XIII (XIII, 206-207) redisent I ' objectif
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lixe. Bans le document signs par les Gondi et Vincent de Paul. Dans
les lettres que le Rol envoie all Pape et a l'ambassadcur de Franc(- a
Rome, it donne con me motif do I'approbation do lit Congregation,
"4c fruit et grande edification que i'apprends que recoivent rues
pauvres sujets des visites, assistances ct instructions desdits pretres••
(XIII, 220).
- Darts la Bulls d'erection , Urbain VIII apres avoir defini la
fin principals de la CM, signale Ics objectil's specifiques poursuivis
Bans les missions : enscigner les verites fondanicntalcs de la doctrine
chrctienne, entendre les confessions gcncrales, etablir les confreries
do la charite, travailler a faire disparaitre proccs, litiges, discordes
et divisions (XIII, 257-267).
2. - L'Esprit de Dieu qui 'rst une lumii'rc douse qui s'insinuc
sans faire aucune violence.. (XII, 350) est donne a Vincent avcc tine
fierce rnissionnaire irresistible. C'est cc qu'ii noun dit clans lit
repetition d'oraison du 25 octobre 1643, comtne en echo a la voix de
Dieu qu' il sent en lui: «Sortez., missionnaires , sortez! quoi! vous
rtes encore ici et voila de pauvres arnes qui volts attendent , le salut
desquelles pout-ctre depend de vos predications et catechismes.
(XI, 134).
Et parer que les missions soft ceuvre et exigence de Dicu, en
expliquant les Rcgles aux nrissionnaires, it dctuande: "petit-on
appeler humaine l'origine de nos missions ?. , Et apres avoir redit Ic
commencement de l'histoire de lit (Al, it ajoute: " nous nous en
allions ainsi tous trois prechcr et faire la mission de village en
village. En partant, vous donnions la clef a quclqu'un des voisins,
oil nous-memcs Ics priions d'aller coacher la nuit Bans la maison.
Ccpcndant jc n'avais partout qu'tine scale predication, clue jc
tournais en mule far;ons: c'ctait de la crainte de Dieu. Voila cc que
nous faisions, nous autres , et Dieu cependant faisait cc qu'il avail
prevu de toute eternitc ... 0 Sauvcur! qui cut jamais pense que ccla
en fat venu en 1'etat auquel it est tiraintenant ? Qui rn'cut dit cola
alors, j'aurais cru qu'il se serait utoque de moi, ct neanrnoins (-'stall
par la que Dieu voulait donner cotnrnencenicnt a cc que volts
voycz. Eh bien! Messieurs, eh Bien! mes frcres, appelerez-vous
humain cc a quoi nul n'avait janrais pcnse? (XI 1, 8-9). II avait Bien
raison Monsieur Vincent de repousscr la detnande du Cure de
Saint -Etienne (en Dauphine) qui Ie pressait d'abandonner Ic desscin des missions pour s'occupcr des scminaires: ,il me sernble qu'il
faudrait quasi till tinge du cisl pour nous persuader que c'est la
volonte de Dieu qu'on abandonnc cct cxuvre pour ('11 prencirt, till
autre ..... (Il. 225).
Si nous nous en tenons a la chronologie etablir par Dodin (St.
Vincent de Paul ct la Charitc, Scuil, 1960 p. 158-160) on petit
suivrc en partie Monsieur Vincent dans ses travaux missionnaires
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entre 1617 et 1623: 1618, missions et confreries de la charite a
Villepreux, Joigny, Montmirail (Rappclons ici ce qui me parait do
grande importance pour le charisme vincentien : it attire toujours et
it illumine ceux qui le recherchent. Les compagnons de Monsieur
Vincent sont alors des pretres de grand renom: Jean Coqueret,
docteur en thcologie du College de Navarre, Berger et Gontiere,
tous deux clercs conseillers au Parlement de Paris, et certains autres
ecclesiastiques de grande vertu - Ahclly, 1891, liv. 1, Chap. X, p.
77); 1621, mission a Marchais. Passant par Macon, en septembre,
Vincent y fait tine veritable mission de charite qui anrenera la paix a
la ville. 1622, mission et charite it Courboin . 1623, mission aux
galeriens , a Bordeaux , missions clans lc diocese de Chartres; 1620,
mission et etablissement de la Charite a Folleville, Paillard et
Serevillers.
C'est cela qui va etrc sa vie: vouloir que le Christ continue a
parler par lui ct par 1a que se continue 1'cruvre du salut. L'avanccc
en age n'cst pas un obstacle pour Iui , rnais plutot un stimulant. Le
25 octobre 1643, it disait aux missionnaires : ^quclclu'un pourrait
encore s'excuser sur son age. Pour moi , nonobstant mon age,
devant Dieu je ne me lens point excuse de l'obligation que j'ai de
travailler au salut do ces pauvres Bens, car qui pourrait m'en
cmpccher? Si jc tie pouvais prcchcr tous les fours, ch bicn! je le
ferais deux Lois la semaine; si jc tie pouvais aller aux grandes
chaires, je tachcrais (I'avoir les 1)(-(it(-s; que si encore on ne in'entendait pas a ces petites, qui m'cmpechcrait dc parlor bonnement et
familierement a ces bonnes Bens, comme je vous parle a present. les
faisant approcher en rond cornmc vous etes?"" (XI, 136).
Et au lieu de craindre que Ies missions puissent raccourcir sa
vie, it sent un desir infini qu'il rcgardc come grace de Dieu. Ainsi le
dit-il a an de scs fits: «Je ne vous ccris qu'un nu)t pour vous
temoigner la joie de mon c(rur au sujet des benedictions cxtraordinairs que Dieu vicnt de Bonner a vos travaux, et des miracles que:
vous avez faits clans votre mission ... Certes, Monsieur. je ne puis
me retenir: it taut que je vous disc tout simplemcnt que cela me
donne de nouveaux et si grands dcsirs de pouvoir, parmi mes
petites intirmitcs, aller finir nma vie aupres d'un buisson, en travaillant clans quelquc village, qu'il me sernble que .je scrais bicn
heureux, s'il plaisait a Dieu do nie faire cette grace' (V, 203-204).
En trial I(i53, it a alors 72 ans, it annonce a la duchcsse
d'Aiguillon qu'il s'en va en mission: Je m'en vain continuer la
mission de Sevran. a quatre licucs d'ici ... II me semble que
j'offenserais Dieu si jc ne faisais tout cc que je puis pour Ies pauvres
586-587). C'est fete et it y a de
Bens des champs it cc juhil6,, (IV8
fortes chaleurs a Sevran. La cluchesse d'Aiguillon it grand pour
pour la vie do cci hotnme do 72 ans, aussi colt-elle aux missionnaires de Saint-Iarare: Je tie puis assez in'etonner que• Mr. Portail et
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Vincent aille travailler a la campagne par la chaleur qu'il fait Claris
I'agc ou it est et si longtemps a l'air avec le solcil. II me semble quc
sa vie est trop precieuse et trop utile pour l'Eglise et pour sa
Compagnie pour qu'on lui laisse prodiguer do la sorte. Its me
permettront de les supplier de 1'ernpecher d'en user ainsi et de me
pardonner si je lour dis qu'ils sont obliges en conscience de l'aller
qucrir, et que l'on murmure fort contre eux cl'en avoir si peu de
soin. L'on dit qu'ils ne connaissent pas le tresor que Dicu leur a
donne et quelle perte ils feraicnt. ,Je suis trop (cur servante et de la
Compagnie pour manquer a ]cur Bonner cet avis (IV, 587).
On a dit quc Vincent de Paul fut le mystique de l'action; it
serait bon dc completer cette affirmation: mystique de ('action
missionnaire.

II. - ORCANISA77ON DES MISSIONS AU TEMPS DE SAINT
I'INCE .V 7.
En etudiant les ecrits de Monsieur Vincent (I, 561-567 et
passim ), en lisant ses biographies (Abelly, 1891, liv. II, chap. I,
pag. 17-24; Colle(, 1818, T. 4, liv. 8, p. 2-10; Maynard, 1886, T.
2, p. 439-450; Coste, III, 561-567) et quelqucs monographics sur cc
theme (helot, ,St. Vincent de Paul, missionnaire », Mission et
Charite, n. 11, juillet 1963, p. 248 - 261; Chalumeau , "San Vicente
y las Misiones , CEME 1973, p. 119-128 ) noun pouvons nous faire
une idee approximative sur l'organisation des missions par Vincent
et sa communaut6..
1. - Preparation
A. - Le temps que les missionnaires passaient vraimcnt a
Saint-Lazare, de juin a octobre, ctait consacre it l'ctude, a la preparation des sermons qu'ils donnaicnt devant les confreres qui les
critiquaient. Vincent de Paul etait Ic premier a donner I'exemple.
B. - Une foil obtenu la permission ou Ic mandat de 1'evcque,
quelques jours avant la mission , un confrere se presentait au cure
du lieu ou devait se faire la mission, presentant l'autorisation do
I'eveque, it demandait la benediction du cure et son consentement.
Si le cure n'acceptait pas, le missionnaire revenait a la maison.
C. - S'il obtenait le consentement du cure lui-meme ou un
autre missionnaire, un dimanche ou un jour do fete, montait en
chaire pendant la grand'messe et annoncait la mission. Dans
I'apres-midi, apres les vcpres, it commencait ('explication sur la
confession generale.
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avait pas de meubles, on en amenait clans one charrette tircc par un
ane on un cheval. Un frere etait charge de tous les services car la
mission etait gratuite. Cependant it ne faut pas oublier que Vincent
avait une veritable habilite gasconne pour assurer les fonds necessaires.
2. - Horaire
11 y avail un horaire pricis, mais non lotalement absolu et non
modifiable. Cc qui etait avant tout regarde c'etait la facilite pour les
gens qui assistaient a la mission. Nous connaissons seulenient deux
heures qui s'imposaient d'une maniere invariable, mais, a la fin,
elles etaient assez relatives: le lever a 4 heures du tnatin et le
coucher a 9 heures du soir.
3. - Durec de la mission
Ellc vane beaucoup. Vincent Jixe une limite a laquelle devaient se
tenir les missionnaires: que tout le peuple soft instruit et que sous
aient fait une confession generale, ainsi le dit-il a Sainte Chantal (I,
564). 11 tic semble pas que les missionnaires aient eu des missions
plus courtes sans avoir obtenu ces objectifs (11, 150; VII556).
4. - Actes principaux de la mission
a) Un sermon tot le matin, car les ruraux doivent pouvoir aller
a leurs travaux agricolcs. Les themes de ce sermon etaient tres
varies: les fins dernicres, le peche, la justice divine, I'endurcissement du ccrur par Iv peche, ('impenitence finale, la faussc honte
dans les confessions, la rechute (tans le peche, Ies medisances,
1'envic, les haincs et inimities, Ies jugcments temeraires, ('intemperance, le bon usage des afflictions et de la pauvrete, la charitc, le
bon emploi du temps, la priere, la confession, la satisfaction, la
communion, la messe, ('imitation de Jesus-Christ, la devotion a
Marie, la perseverance. Le directcur de la mission, en accord avec
le cure, decidait des themes a traiter en chaque lieu.
b) Le calichisme qui avait pour themes: Ies principaux ntysteres
de la religion, Ies cornrnandements de Dieu et de I'Eglise, les
sacrements, le Notre Pere, l'angelus. Il y avait deux cours, I'un
pour les enfants, I'autre pour les adultes.
Le premier cours se tenait a one heure de I'apres-midi. Le
pretrc se tenait au milieu des enfants, sans alley en charge, et leur
parlait Bans on langage adapte aux enfants. Apres I'expose du
theme, s'il y await assez de missionnaires, Ies enfants etaient divises
en groupcs plus petits ou its etaient interroges pour savoir s'ils

avaient bien compris, on leur repetait les explications donnees, et
on terrninait par I'enseignement de quelques cantiques sur les
commandements. Cette derniere pratique s'etendit au catechisme
pour adultes, et nous savons comment les patres de Rome apprenaient les cantiques: un d'entre eux cornmencait unc strophe et on
autre Berger qui travaillait clans les environs, repondait par une
autre strophe.
Le catechisme pour les adultes se faisait au debut de la soiree,
apres le retour du travail des agriculteurs. 11 commencait par une
interrogation pendant un quart d'heure sur le sujet traite Bans la
catechese precedente et apres on traitait du sujet du jour.
c) Les confessions. Les missionnaires etaient toujours a la disposition des fideles qui voulaient se confesser. Bien que St. Vincent
insiste beaucoup sur les actes communautaires a faire tous lesjours,
a lire les cornptes rendus des missionnaires on peut conclure qu'en
bcaucoop de cas predominait Ic souci d'ecouter les fideles en
confession.

d) La premiere communion des enfants . On preparait avec grand
soin les enfants qui feraient leur premiere communion le dernier
jour de la mission . En plus de la catechese speciale qu ' on leur
faisait, la veille, clans l'apres-midi , on leur faisait uric instruction
sur ce point, et immediatment avant la communion . Vilien pense
que Vincent fut le premier a donner a la premiere communion unc
solennite inconnue jusqu'alors (cf. S.V. III, 120, note 3).
Lc soir , on organisait avec beaucoup de faste une procession
du Saint-Sacrement ou les enfants de la premiere communion
etaient les premiers participants. A propos de l'importance que
Vincent donnait a la premiere communion en fin de mission eta la
procession solennellc, nous en avons uric idec claire en lisant une
lettre qu ' il ecrivit a un des missionnaires travaillant clans I'archidiocese de Genes ( cf. III , 118-120). 11 commence par dire la satisfaction ressentie du fait que Ic cure a accepte Les premieres cornrnunions pour la fin de la mission , et it demande au missionnaire de
presenter au cure les mofits suivants : 1) c'est la regle clans les
missions: 2) on a touj jours fait ainsi daps les missions prechees; 3) les
enfants sont bien prepares pour cet evenernent : 4) c'est la on rnoyen
important pour impressionner I cs adultes au coetn' endurci qui
seront sensibles a la piece des enfants et au soin que 1'on prend
d'eux . Et it termine en disant: I'exp6rience que noes avons de la
benediction que Dieu donne a cette action dolt servir de motif a
mondit sicur Ic cure de l'approuver en sa paroisse» .
e) Le jour suivant se clolurait la mission par une messe d'action de
gr&ces et les missionnaires demandaient a nouveau la benediction du
cure.
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1. - Instruire le peuple -. Nous savons tous la situation d'ignorance religieuse dans laquelle se trouvaient les pauvres, et la grande
obligation de les instruire, qui, aux dires do St. Vincent, pcsait sur
les Wires: «s'ils souffrent pour leur ignorance et pour leurs peches,
c'est donc nous qui sommes coupables de tout cc qu'ils souffrcnt, si
nous ne sacrifions toute notre vie pour les instruire» (XI, 202).
2. - Confession generale -. Vincent Bait qu'il y a des pretres qui
ignorent la formule de ('absolution et que les ruraux ne savent
memo pas ce qu'est le sacrement de penitence. Mais comme en
plus, it est bon connaisseur de la nature huntaine, it salt qu'il n'y a
pas do moyen meillcur pour amener les fideles a une vraie conversion. ^,Tiche et compte neuf•), peut-il dire en s'inspirant de St.
Paul: ',oubliant lc passe je m'elance vers l'aveniro (Phil 3, 13).
3. - Reglement de differends et de discordes, suppression de la haine
et de la desunion entre les chretiens. Nous avons deja vu que cet
objectif etait signale Bans la Bulle d'erection de la Congregation (I,
58, 271, 562). Et les relations des premiers missionnaires le conferment. Ceci correspond a l'idee que Monsieur Vincent se faisait de
l'amour de Dieu. «Toutes (les Communautes) tendent a ('aimer,
mail cues I'aiment diversement: les Chartreux par la solitude, les
Capucins par la pauvrete, d'autres par le chant de ses Iouanges et
nous autres, mes freres, nous le devons montrer en portant les
peuples a aimer Dieu et le prochain, a aimer le prochain pour Dieu
et Dieu pour le prochain. Nous sommes choisis de Dieu comme
instruments de son immense et paternclle charite, qui se veut
etablir et dilater clans lcs Ames ... II est done vrai que je suis envoye,
non seulement pour aimer Dieu tnais pour le faire aimer. 11 ne me
suffit pas d'aimer Dieu, si mon prochain ne I'aime. ,Je dois aimer
mon prochain comme ]'image de Dieu et ]'objet de son amour, et
faire en sorte que reciproquement les hommes aimcnt leur Createur
... et que d'une charite mutuelle, ils s'entraiment pour I'amour de
Dieu ...» (XII, 262-263).
4. - La confririe de la Charile -. "De sorte que, s'il s'cn trouve
parmi nous qui pensent qu'ils soot a la Mission pour evangeliser les
pauvres et non pour les soulager, pour remedier a lcurs besoins
spirituals et non aux temporels, je reponds que nous les devons
assister et faire assister en toutes les manicres, par nous et par
autrui» (XII, 87). Telle est ]'affirmation de Vincent lorsqu'il parle.
de la fin de la Congregation. Cet objectif est bien indique Bans la
Bulle d'erection de la CM (XIII, 260-261). Ainsi le (lit aussi le
Cardinal de Retz en approuvant Ics Filles de la Charite (XIII, 569)
et Louis XIII (XIII, 579), citant ]'affirmation de Vincent, a savoir,

>'c'est une des principales fonctions des pretres de la Mission
d'etablir la confrerie de la Charite pour assister les pauvres malades
Bans les lieux ou est faite la mission ,,. Les comptes rendus des
missions faites par les fils de Monsieur Vincent disent lc dynamismc
avec lequel est vecu le charisme en Ic rayonnant de tous cotes (cf. 1,
50, 54 -56, 457, 469; III , 53-54, 334; VIII, 238). En d'autres
circonstances ils emploient d'autrcs moyens pour rayonner le charisme . Ainsi , par exemple a Subiaco , en Italic, ou , avec I'aide dun
medecin charitable , ils etablissent un mont de piece ou lcs pauvres
trouvent le ble necessaire pour vivre. Its obticnnent aussi la designation do deux defenseurs des pauvres pour les libcrer des exactions auxquelles ils sont soumis (Abelly, 1891, 2, p . 87-88; Coste
III, p. 66). Monsieur Vincent avait raison lorsqu ' il disait que
«I'etat de la Mission est tin etat d ' amoun> (XI, 44), et aussi que
'>I'amour est inventif jusqu' a I'inlini,, (XI, 146).
5. - Aider les pretres -. Abelly ajoute quelquc chose - a quoi
peut - etre on a donne peu d ' importance - quand it parle do
I'objectif de la mission vincentienne : >'En plus de toutes ces functions pour Ies Imes , Vincent demande aussi a ses missionnaires de
travailler pendant le temps de la mission, ct it y insiste, a rendre
tous les services possibics aux ecclesiastiques qui se trouvent aux
lieux ou se font les missions, et ce.c.i, specialetnent au moyen des
conferences spirituelles dans lesquelles on traite avec eux des
obligations de leur etat, des defauts a eviter, des vertus que l'on doit
pratiquer parce qu'elles sont propres et convcnantes au sacerdoce,
et d'autres points semblablcs" (Abelly, T. II, p. 22-23). Levi que
de Mende, en 1642, reconnait Ic benefice que son clerge recoit et
continuera de recevoir par la conference etablic par les missionnaires (II, 266). En 1648, un missionnaire raconte a Monsieur Vincent
que «Ac cure, son vicaire et cinq autres ecclesiastiques ont fait Ieur
confession gcnerale', pendant la mission (III, 269). Jean Dehorgny
Iui ecrit de Castiglione, en decetnbre 1650, que le Superieur de la
mission donne one conference taus les lundis a laquclic assistent 10
ou 12 pretres. (IV, 118). A Alc•ria, en Corse, ils commencent par
rappeler leur devoir a deux vicaires qui se clisputent l'administration du diocese, dont le siege est vacant. Le memo clerge etait divise
apres que I'un des vicaires cut etc nomme par la Propagation de la
Foi et l ' autre par le chapitre de la cathedrale (Abelly. 1891, 2,
95-97; Collet, 1818, 223). La mCme chose se passa a Saint Andre de
Cotone eta Niolo. A ,e premier fruit de la mission fut la conversion
d'un bon nontbre do ministres sacres ... Les chanoines se reunissaient chaque j our, ainsi que Ies cures et d'autres ecclesiastiques. Le
superieur de la mission les instruisait des devoirs de leur etat, it y
avait unc meditation dans laquelle tous, en examinant leur conscience, trouvaient plus de motifs d'etre cf rages par rapport au

passe que d'etre surs pour I'avenir. Le clerge fit la confession
generale comme le peuple ... Plusieurs cures demanderent publiquement pardon pour le mauvais exemple qu'ils donnaicnt. Un
chapitre se reunit et decida de faire de meme; it delega un des
chanoines pour accomplir cc geste au nom de tour,. (Collet, ib.).
Le 2 avril 1656, ^Xapotre du Piemonte" (Jean Martin) ecrit a
Monsieur Vincent: ,L'on a vu ordinairement une cinquantaine de
cures et autres ecclesiastiques frequenter tous les jours Ics exercises
de la mission,. (V, 586). Et le meme Mr. Martin ecrit de Savigliano:
"cc qui m'etonne davantage est que presquc tour les religicux de
cinq ou six couvents assistent aux predications , tous Ics pretres font
lour confession generate,. (VI, 312). A Fossano, chanoines, pretres
et religieux s'cngagent a maintenir le fruit de la mission en continuant ,Ics conferences,. entre eux touter les semaines. (VII.
498-499).
6. - Une dernicre notation qui nous parait necessaire aujourd'hui ou nous voulons passer du Christ a des ideologies excluantes.
Vincent et ses missionnaires ne condarnnent ricn, its se sentent
pousses a sauver et a rayonner la grace. Its prechent les missions
pour les pauvres, mais en de nombreux cas, lrs nobles sont acceptcs
pour recucillir les miettes qui tombent de la table vincentienne. Et
avec quels merveilieux resultats! Je donne seulement quelqucs
citations pour les curieux (SV XV, 14 (CEME 1, 394), II, 242-243;
III, 186-187; V, 586; VI, 312-313, 392. 395).

IV. - AUSSIONS EN FRANCE E7' EA" I'IALIF - LES 1 R IT.S
1. - En France -. II nous cst difficile de Bonner Ic nombre des
missions prechecs pendant la vie de Monsieur Vincent; on peat
seulement dormer un chiffre approximatif. De 1617 a 1625, Vincent
precha autour de 42 missions . De 1625 a 1660, Ics missionnaires de
la Maison -Mere, d'abord aux Bons-Enfants ensuite a Saint-Lazare,
prccherent autour de 840 missions. A cette epoque furent fondees
en France 25 maisons consacrees aux missions (Coste, III, 41).
Nous sonttnes heureux dc possCder encore les comptes rendus que
lrs missionnaires envoyaient, it la dernande de Vincent (VIII,
291-292). Nous n'avons done qu'a en Bonner quelques fragments.
a) Dcja en 1627, un pretre tres celebre, selon Abclly, ecrivait a
St. Vincent:.,Je Buis de retour d'un grand voyage que j'ai fait en
quatre provinces. Jr vous ai deja mantle la bonne odeur que
repand. clans les provinces ou j'ai etc, ('institution de votre Sainte
compagnie qui travaille pour I'edification des pauvres de la campagne. En vcrite, je ne crois pas qu'il y ait rien en I'Eglise de Dieu de
plus ediliant ni de plus digne dc crux qui portent Ic caractere et
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l'ordre de Jesus-Christ. 11 faut prier Dieu qu'il donne l'infusion de
son Esprit de perseverance a un desscin si avantageux pour Ic hicn
des times, a quoi bien peu de ceux qui sont dedies au service de
Dieu s'appliquent,, (1, 35-36).
Le 15 janvier 1633, Vincent ecrit a on rnissionnaire lui disant
qu'il a appris les benedictions que Dieu a repandues sur la mission
de Mortagne; it lui recomarnnde une profonde hurnilite pour que
Dieu continue a donner ses benedictions (I, 181-182). Ainsi, pour
Vincent, it lui semble que les fruits sont tellernent Brands, qu'il
craint que puisse entrer dans le ceeur de cc missionnaire vanite et
orgueil.
La fait est que la comrnunaute, a peine nee, s'emploic sans
relache, a la charge des missions dans toute la France. Les dioceses
de Saintes, Montauban, Mende, Saint-Flour, Geneve, Marseille,
Reims, Rouen, Toul, Lucon, Toulouse, Paris et autres vont
perccvoir lc passage du Christ present clans les disciples de Vincent
de Paul. Contentons-nous de lire quelques informations donnees
par Ics tnissionnaires et les eveques.
Juste Guerin, evequc de Geneve, a plusieurs reprises Cent a
Saint Vincent pour le remcrcicr des fruits produits par Ics missions.
En 1640, it lui Cent: ',PIut au bon Dieu que vous puissiez voir le
centre dc mon cmur, car veritablement je vous aime et honore de
toute l'etenduc de mon affection et.je me confesse le plus oblige de
tous les hommcs du monde a votre charite, par les Brands bienfaits
et par les fruits que Messieurs les rnissionnaires, vos chers enfants
en Dieu, font en noire diocese, qui sont tell que jc nc puis les
exprirner; et s'ils nc sont pas croyables, sinon a celui qui les voit.
J'en ai eta temoin oculaire a l'occasion de la visite que. j'ai
comrnencee apres Paqucs. Tout Ie monde les aime, les cherit et les
loue unanitnement. Certes, Monsieur, lour doctrine cst Sainte et
leur conversation aussi. Its donnent a tous une grande edification
par leur vie irreprochable,, (11, 52). Combicn Vincent devait rougir
devant de telles louanges!
En aout 1644, le tnctne evcque insiste encore: «Vos missionnaires continuent de plus en plus d'enrichir le paradis des Ames
qu'ils mettent en etat de salut, leur enseignant le chemin et leer
fournissant Ics movens d'y arriver par Icurs instructions, catechismes, exhortations, predications et administration des sacrements,
avec la bonne vie qu'ils menent et les bons cxemples qu'ils donnent
a tour les licux ou ils font leurs missions». 11 termine sa lettre en
souhaitant qu'avant sa mort les 585 paroisscs do son diocese
recoivent le bienfait de la mission. On volt bien qu'il nc s'agit pas 1a
d'un enthousiasmc passager.
Pierre Nivelle, evequc dc Luton, lira la mane chose, en 1642:
,,S'il plait a Dieu que I'institut do Messieurs de votre Congregation
continue longtemps en son Eglise, elle en dolt esperer de tres Brands
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fruits. Le diocese de Lucon, clans 1'etendue duquel ils travaillent
depuis trois ou quatre ans sous vos ordres, en a deja recu de si
notables, et particuliercment le lieu memo de Luton ou leur mission
a ete tres fructucuse , queje me sens infiniment oblige a Monsieur Ic
Cardinal Richelieu de nous les avoir procures, et a vous, Monsieur,
de nous les avoir envoyes. Leur superieur sutout y travaille continuellement avec des soins admirahles; ii a des talents tres propres
pour 1'effet de son emploi, et son zele Ic fait estirner d'un chacun. Il
est en tout louable, ninon qu'il cst excessif en ses travaux, si
pourtant it peut y avoir de I'exccs aux travaux qu'on entreprend
pour gagner les Ames a Dieu,, (II, 244).
Un misionnaire ecrit a St. Vincent de Marseille, lui disant en
terminant la mission qui les a tenu cinq semaines attaches au
confessionnal, it la chaire et aux accomoderments des proces ^,avcc
tans de succes et do fruit, que je puis dire sans exagcration qu'on
Wen pout pas souliaiter davantagc,, (1II, 159). I.e PCrc Guillaume
Gallais, ecrit de Sedan: Je vous dirais, Monsieur, qur depuis qu'il
a plu a Dieu de former la petite Compagnic de la Mission, cite n'a
point travaille ni si utilement ni si necessairement qu'elle fait ici»
(Ii, 425).
Retenons cnfin cc dernier trait, en lisant cc qu'ecrit Sylvestre
Crusy de Marcillac, eve quc de Mende, a Monsieur Vincent: aJe
vous assure quc j'estime plus lc travail que les v6tres font a present
clans mon diocese que si on me donnait cent royaunics. Jr suis clans
tine satisfaction parfaite de voir qur sous Ines diocesains se portent
au Bien et que tees cures font de grands profits des conferences que
vos pretres etablissent avec succes et benediction" (II, 266).
b) Les prctres de Paris vicnncnt a sentir que le feu de la charite
qui est cn Monsieur Vincent sc communique avec unc force
irresistible. Surtout parmi les tnemhres des Conferences du mardi
qui en arrivent a collaborer pour les missions aux Bens des champs
ou font les missions clans Irs villes.
Olier regardera, pendant un long temps. les missions comme
son emploi . 11 Fcrit a ses compagnons des Conferences du mardi,
Icur demandant do quitter Paris pour aller aux pauvres pour qui
une parole est tine predication (1, 332-333, 24 juin 1636). Et l'annee
suivante it ecru it Monsieur Vincent, plein de joie, a la fin de sa
quatrieme mission: .a present Ion voit ici les paysans et leurs
femmes faire la mission eux-tmcnres clans leurs families, les bergers
et les labourcurs chanter les cotnmandements de Dieu clans Its
champs et s'intcrrogcr les uns Irs autres de cc qu'ils ont appris
pendant la mission, (XV, 14).
Au Faubourg Saint-Germain de Paris, scion Abclly (1891, 2,
p. 335 sq.), <"scntinc non seulement de Paris rnais quasi de toute la
France, qui servait de sejour a tous les libertins. les athees et autres
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personnel qui vivent Bans l'impiete et le desordre,^, Vincent demande la mission aux membres de la Conference des mardis, sans
aucun resultat . Le mardi suivant it revient a la charge et rcncontre
une tres forte resistance. II s'humilie, se met a genoux pour
demander pardon et ce qu'il n'avait pu obtenir par son insistartcc
gasconnc, it l'obticnt par son humilite. Francois Perrochcl, futur
grand evcque de Boulogne, dirige la mision. Lc resultat fut surprenant . Paris vit alors des hommes enfermes dans lc peche, obstines
dans l'usure, des femmes de mauvaise vie, des libertins qui avaicnt
passe toute leur vie dans le desordre, en un mot, des hommes sans
foi ni loi, qui venaient s'agenouller aux pieds des missionnaires, les
ycux pleins de larmes, le ccrur plein de honte pour Ieurs peches,
demander pardon,, (Abelly, 1891, ib., p. 338).
Louis XIII dcmana une mission pour la Cour a Saint-Germain-en-Lays. Cela ne se tiara pas sans diflicultes, it y aura
opposition de la part des courtisans. Mais le bien s'imposa de telle
facon que les dames de la Cour constitucrent une confrerie de la
Charite pour visiter et servir Ies pauvres (Coste, 11, 316-318; S.V.
448, 450).
En 1658, les membres de la Conference du mardi prechcrent la
mission dans la ville de Metz; ('organisation etait confiee a Bossuet
qui rend compte des resultats dons une lettre a Monsieur Vincent.
11 y parle de ^,Ia merveilleuse edification qu'ils (les missionnaires)
nous laissent. Elle est telle, Monsieur, que vous avez tous Ies sujets
du monde de vous en rejouir en Notre-Seigneur et je m'epancherais
avec joie sur ce sujet-la, si ce n'etait que les efTets passent de trop
loin toutes mes paroles. Il ne s'cst jamais rien vu de micux ordonne,
ricn dc plus apostolique, rien de plus exemplaire que cette mission"
(VII, 155).
2. - Les mimes resultats sont obtenus par its missionnaires en ltalie -.
Louis Lebreton (Monsieur Vincent savait fort been qui it envoyait)
vient a Rome demander la permission pour la Congregation de
s'etablir dans la Ville Eternelle. Missionnaire an zcle infatigable, it
se consacre aux bergers qui gardaient les brebis clans les champs
proches de la capitale, et aux matins et pecheurs des dioceses du
littoral italien (cf. Abelly, 1891 2, p. 75). Il est aide par Mr. 3-B.
Taoni. Les resultats obtenus amenerent L rbain VIII a pernicttrc la
residence, «ayant eu connaissance du fruit des missions que Louis
Lebreton, pretrc de la dite congregation, a obtenu dans les villages
et ntasures des bergers' (XIII, 282). Les confreres de Ia maison de
Rome, selon Costc, prechcrent plus de 200 missions entre 1638 et
1660. En 1645 ils s'etablirent a Genes et, en 1655, a Turin, et de la
ils missionncrent dans toute I'Italie.
Les difficultes n'arretcrcnt pas Ies missionnaires, tout au contraire, cela les stimulait: ainsi daps le diocese de Sarzana, do Rome
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et clans Ies monts Apennins . L'opposition vint du clerge qui les
reje taient comme strangers et espions. La prudence et la constance
firent quc Ies choses changercnt au bout do 15 jours: la sitnplicite
s'imposa, unie a la deference et au respect avec lequel on traitait le
clerge, comme aussi le desinteressement montre par les missionnaires (V, 133-134).
Le travail alla s'amplifiant. Les missionnaires travaillerent
clans le diocese de Viterhe (V, 481-484), clans le diocese d'Albano,
dont I'eveque, le Cardinal Bernardin Spada, ecrivait it Monsieur
Vincent en 1651: (I,'institut do la Congregation de la Mission,
dont vous rtes le fondateur et lc chef, acquiert tous Ies jours de plus
en plus de credit et de la reputation en ces quartiers; j'en ai rccu
grand service clans ma ville et dans tout le diocese d'Alhano ou j'ai
vu des fruits extraordinaires sur ces pcuples, envcrs lesqucls ces
bons prCtres ont travaille aver tant d'application, de charite, de
desinteressement et de prudence, quc chacun en est demeure
extrCmement edifie. (:'est a moi de vous en remercicr, comme,jc le
fais, en vows assurant quc j'en at tin ressentimcnt tres particulier ct
quc je ne manquerai de le publicr, pour Ic hien et la propagation dc
cc saint Institut, touter les tots quc ]'occasion s'en presentcra^^ (IV.
170-171).
En 1 645 le P. Bernard Codoing passe par GCncs, et le Cardinal
Etienne Durazzo lui demande de s'arreter quelque temps dons son
diocese ,ou it a travaille avec grand fruit et benediction pour le
service do Dieu, pour Ie salut des Ames et pour ma satisfaction",
colt le Cardinal (I1, 544). En consequence le Cardinal aura one
grande afleTtion pour la Communaute ct one grande confiancc cn
elle: les missionnaires parcourront le diocese. 11 y aura des diflicultes au commencement en certains lieux. mais a la fin de la mission,
Ies rnemes qui au debut voulaicnt chasser Ies tissionnaires tic
voudront pas se separcr d'eux (111, 186-187).
A la demande du Scnat do Genes, les missionnaircs allerent en
Corse, alors domains de l'Italic, ccdee a la France en 1768. Campo
de Loro, Saint-Andre de Cotonc, Corte ct Niolo vont ressentir le
miracle do la conversion do leers habitants. Dc la mission de Niolo,
Woos aeons tin compte rendu Ic plus conuplct de tonics Ies missions
faites an tcnips do St. Vincent (IV. 411-416). La reconciliation do
tout un peuple qui se haissait a mort et oti. conunencant par Its
cures, toes linirent par se demander pardon en public, ce qui
enthousiasrna Monsieur Vincent.
De Turin, les missionnaires vont parcourir lc Piemont: Scalcnghe ou ^il s'en est trouve plusicurs qui, avant apportc tin pea de
pain ont demeure huit jours et halt suits cntieres dans I'eglise, pour
avoir asses an confessional" (V. 586), Lucerne, ,o6 it se trouva Bien
limit ou neuf mille personnes it Ia communion gencrale'. (V, 641 ),
Racconigi oit "le contours aux predications et aux catechismes a cue
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continuel et le desir de se confesser si grand, qu'ils venaient nous
eveiller des minuit pour recevoir de nous ce service), (VI, 174).
Savigliano ou "cc bon peuple ayant goute les services que nous
avons tache de lui rendre, concut un grand desir d'avoir des prctres
de noire congregation qui demcurassent avec eux,, (VI, 396), Bra
ou «leur assiduite aux predications et catcchismes, avec Ics sentiments qu'il a plu a Dieu de leur donncr, les a parfaitement reunis,
en sorte qu'ils se sont tour embrasses les uns lcs autres en presence
du tres Saint-Sacrernent, s'etant reciproquement demande pardon
et mcme quclques-uns des principaux ]'avant fait publiquernent
aux rencontres clans la grande place du lieu,, (VII, 73), Cavallermaggiore (VII, 113-114), Fossano (VII, 198-199).

V. - LES CA USES DE SUCCES DES MISSIONS
VINCENTIENNES
II n'est pas facile de Ics determiner. Les chemins par lesquels
Dieu vient very les homilies sont mysterieux. Dans les citations
faites, on a remarque comment la vie exernplaire attire les ,ens, la
patience et le calme des missionnaires deviant Ics difficultes qui se
presentaient, de meme que cle ne pas recherchcr des effets irnmediats. L'imtnediatete ne fut pas Lin clefaut a attribuer aux missionnaires.
Mais, pour qui sait lire entre Ies lignes, it y a un secret de la
reussite qui apparait clairement: it y a Line mystique. Mystique du
Fondatcur, mais qu'il salt communiquer a ses enfants. Le leadership cfe Vincent est indeniable. II salt approfondir en ses missionnaires le mystique de ]'action missionnaire. C'est Line mystique qui
nait de la foi et de ]a confiance dans Ie Christ, a 1'ecolc de Saint
Paul: «si nous ne pouvons rien par nous-mernes, nous pouvons tout
en Dieu. Si la mission pout tout, c'est parse que en nous se trouve Ic
germe de la touts-puissance de Jesus-Christ et pour cola personne
ne peut s'excuser de son impuissance), dit-il a ses disciples le 24
juillet 1655 (XI, 204). Cependant, nous pouvons signaler trois
points sur lesquels Monsieur Vincent insiste dune facon particulie1. - Le catechisme -. Pour Vincent le catechisme est d'une
importance capitale clans Ics missions . C'est a lui qu ' il attribue. IC
susses do la mission : Tout le monde derneure d'accord que le fruit
qui se fait a la mission est par le catechisme , et Line personne de
qualite disarit dcrnierement cela, ajouta que les missionnaires
s'etudiaient toes a Bien precher et qu'ils ne savaient point fare le
catechisre , et dit cola en rna presence et Celle d'unc bonne
compagnie . ALL nom de Dieu . Monsieur , avertissez de ceci la
compagnic de del 'a. Ma pens6c est clue ccux qui travailleront
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doivent l'un faire le grand et l'autre le petit catechisme seulement,
et parler deux fois par jour. Et l'on pent rapporter au catechisme
des moralites pour toucher , car, comme j'ai dit , l'on remarque que
tout le fruit vient do la» (I, 429).
Dans la conference du 17 novenrbre 1656, sur lc devoir de
catechiser les pauvres, Monsieur Vincent decrit la catechese qu'il
aims: «... je ne sail si cela s'observe et si le frere qui est la est Bien
soigneux de voir si nos domestiques sons suffisamment instruits, s'il
a bien coin de Icur parler en par•ticulier quelquefois touchant cela,
irnitant Notre - Seigneur lorsqu'il alla s'assoir sur cette Pierre qui
Ctait proche le puits, ou etant, 11 commenca pour instruire setts
femme. par lui demander de I'cau: 'Femme, donne-moo de 1'eau',
lui dit-il. Ainsi, demander a l'un puffs a I'autre: `Eh hien! comment
sc portent vas chevaux? Comment vous portez-vows:'' Et ainsi
commencer par quclque chose senthlahle pour passer ensuite a
noire desscin. Les frcres qui sont au jardin, It la cordonneric, a la
couture, de rni•rnc . et ainsi des autrns, atin qu'il n'y an personne
ceans qui ne soot suffisamment instruit de routes les chases qui sont
necessaires pour se sauver , tantot les entretenant de la maniere de
se bien confesser , des conditions de la confession, tantot de quclqu'autre sujet qui leur soit utile et nCcessaire,, (XI, 383). Une
catecheee incarnCe daps le mcne travail et la mane Eaton de vivre
du catechise, devait produire en tuff de tres bons fruits.
2. - La petite mithode -. La predication Ctait tombCc dans un tel
abus du jargon scientifique et un tel gout pour un faux discours,
qu'il etait devenu impossible pour i ' intelligencc de compre. ndre cc
que I'on voulait dire. Ce que not re saint appelle « Ia petite methode»
dont la caracteristiquc. fondamcntalc ctait la simplicitc , opera un
veritable changcment dans la manure de prechcr.
Dans la conference sur cette methode, le 20 aout 1655, it
commence par la presenter comnre un don de Dieu a la petite
Compagnie . Et it revient sur cola , comme 11 le fait courarntnent
quand it vent souligner un point d ' une maniere spcciale. 'Les
apotres, comment prechaient - ils? Tout bonnement , fainilierement
ct simplement ... c'est une grande faveur que Dieu it mite a cette
chetive et miserable compagnie, que noun ayons Ic honheur do
I'imiter en celw, (XI, 258). « C'est (loco a la petite Contpagnic,
prCferablement aux autres , a qui Dieu, par sa misericorde , a voulu
s'adresser pour lui donner sa methode. Cette methode vient de
Dieu, les honunes n)peuvent rien et les effets noun font voir que
c'est Dieu " ( XI, 258 - 259). Et ii insists aussitc t: ',lc premier point.
Messieurs , est des raisons que nous avons d'embrasser la faniiliere
methode de prCchcr qu ' il a pin a Dieu donner It cette petite
Cotnpagnie , ^ (XI, 259).
D'ou Monsieur Vincent a-t-il tire cote maniere do prccher?
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De Dieu selon cc qu ' il vient de dire, mais aussi de son experience
missionnaire . L'histoire a cte pour lui la grande maitresse de la vie,
les evenemcnts parlent pour lui un langagc clair. Al faut, Messieurs, pour precher en apotre , c'est - a-dire pour bicn precher ct
utilement , it Taut y aller dans la simplicite , avec un discours
familier, de sorte qu'un chacun puisse entendre et en faire son
profit,, (XI, 258). L'autre source vient de l'Evangile: "Ia seconde
raison que j'ai pour cela, c'est que c'est la methode dont Notre-Scigneur Jesus-Christ a voulu se servir pour noes persuader lui-mentc
sa doctrine , c'est ainsi en sear methode que les apotres ont public la
parole de Dieu par tout lc monde . 0 Sauveurl c'est votre methode,
o Sauveur ! c'est votre methode , o Sauveur! Oui, Messieurs , c'est la
methode dont Ic Fils de Dieu s'est scrvi pour annoncer aux hommes
son Evangile,, (XI, 265).
Et narrant ensuite les merveilleux cffets des missions prechees
par les ntembres de la comtnunaute , it lcs attribuc tous a Ia
simplicite dans la predication : ^,Un jour je demandais a Monsieur
... Mais Monsieur , dites-moi , s'il vous plait , comment faisait saint
Vincent Ferrier, qui convertissait cant de personnes et qui attirait Ic
monde de toutes parts, en sorte qu ' il fallait faire suivre des convois?
11 me repondit: it est ainsi, cc grand hointnc prcchait clans la
simplicite, fainilierement, se faisant hien entendre de tout le monde. 0 Sauveur! o simplicite, to es done bien persuasive! La
simplicite convertit tout le monde,, (XI, 285-286).
N'oublions cependant pas qu ' il s'agit de la simplicite qui jaillit
de la charite .'Voil a pourquoi je dis que noire methode est unc
vertu , parse que la vertu nous dispose a bien faire , et cette methode
aussi nous dispose au bien , car, en l ' observant , nous prechons
utilcment pour tout le monde et nous ajustons a la capacite et porter
de notre auditoire. Notre ntethode est encore Line vertu, parer
qu'elle est fille do la charite, qui cst reine des vcrtus,, (XI, 274). On
retrouve encore I'affrmation-clc de Vincent sur Ic charisme: ,nous
sommes choisis de Dieu comme instruments de son immense et
paternelle charite » (XII, 262).
3. - Eviter les disputes -. Nous sommes , au temps de Saint
Vincent , a 1'epoque des discussions avec nos freres protestants.
Discussions intcrminables qui ne produisent aucun effet recl. Souvenons - nous simplement de cc que Vincent disait a Portail le I mai
1635: ^,Travaillons humblement et respect ucusement . Qu'on ne
defie point les ministres en chaire, qu'on ne disc point qu'ils ne
sauraicnt montrer aucun passage de leurs articles do foi dans la
Sainte-Ecriture , si cc n ' est rarcment et clans 1'esprit d'humilite et de
compassion, car autrement Dieu ne benira point noire travail. I.'on
eloignera les pauvres gens do noun . Its jugeront qu'il y a cu vanite
en notre fait, et ne nous croiront pas. L' on ne croit point un homme
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pour etrc bien savant, mais pour ce que nous 1'estimons bon et
l'aimons. Le diable est tres savant et nous ne coyons pourtant rien
de cc qu'il dit, pource que nous ne l'aimons pas. Il a fallu que
Notre-Seigneur ait prevenu de son amour ceux qu'il a voulu faire
croire en Iui. Faisons cc que nous voudrons, ]'on ne croira jamais en
nous, si nous ne temoignons de I'amour et de la compassion a ceux
que nous voulons qu'ils croient en nous» (I, 295).

Questionnaire propose pour lc travail de groupe

1. - Croyons- nous toujours que Its missions font partic de noire charisme?
2. - La Mere Guillemin disail: ,Pcrdre le dynamisme du charisme
c'est la trahison la plus grave par rapport au charisme, au
Fondateur et a I'Esprit-Saint qui I'a fait surgir,, (Mcssager
1969, p. 63; Problcmes et avenir des religicuses ). St now tenons
compte de ce qu'ont realise au XhII` siecle Monsieur Iincent et ses
missionnaires, quel commentaire pourrions-nous faire de !'affirmation de
la Mere Guillemin?
3. - Parmi Its objectifs de votre Province, quelle place occupent les missions
chez les pauvres?
4. - Sommes-nous de simples gardiens du charisme vincentien , ou nous
sentons-nous responsables de ce charisme dons I'Fglise de Dieu, sans cesse
inquiets de sa permanence, de sa croissance, de son developpernent et de sa
continuelle adaptation?
5. - Dans les programmes de la formation permanence, queue importance
donnons-nous a la preparation des missions populaires?
6. - Avons-nous porte interet d la connaissance des pauvres de noire pays, de la
situation reelle, au plan economique, humain et rel{t;ieux? Avons-nous
cherche .i nous informer sus re qui interesse les pauvres, cur leurs
preoccupations, cur icon lan'ace. ,pour incarrren• la predication qui leur
r%t de±tinee?

7. - Aujourd'hui, comme au XVIIt siecle la maniere d'etre du pretre est d'une
grande importance pour la classe ouvriere, pour les pauvres. Quels services
donnent les pretres de votre Province pour Its ouvrir au charisme
vincentien ? Comment qualifieriez- nous Its relations de la communaute
dons votre Province avec les pretres diocesains?
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8. - En accord avec le charisme vincentien , le travail avec le clerge ne se reduit
pas a la formation donnee dans les seminaires? Quelles a'uvres speciales a
votre Province en faveur des pretres?
9. - Y-a-t-d une veritable communication entre les Provinces CM sur les
diverses experiences missionnaires?
P. Alfonso TAMA YO, C.M.

Echanges souriants entre le Rvin. P. McC ullen et Mons. J. Chaves CM
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EVANGELIZATION TODAY
by. Most Rev. Jose E. CHAVES, C. M., Bishop of the Prelature
of Camete'

Introduction
1. To evangelize the poor ... this is what Christ came to do on
earth ( cf. Lk 4 : 18), and it is also what St . Vincent de Paul wished to
do in his apostolic labors. He wished to make of this form of
,<sequela Christi ,, the purpose and the heritage of the Congregation
of the Mission which he had founded (cf. C.R. I, 1).
2. We Vincentians should have this same purpose today,
according to our new Constitutions of 1980 : "'l'he end of the
Congregation of the Mission is to follow Christ the evangeliser of
the pooh, (C&S I; cf. 1,2°,10,12).
We must ask ourselves if we are accomplishing this prescription of the C & S or at least if we are striving to accomplish it,
always and everywhere. In addition, are we perfectly up-to-date in
our works of evangelization ? We are meeting here precisely to study
this question , to make our examination of conscience , and, if
necessary, to take courageous and renovating resolutions.
3. There is no doubt that in the time of St. Vincent, the
Congregation of the Mission made an adequate and up - to-date
response to the needs of the Church . Would this timeliness be true
in our epoch , so different from the time of St . Vincent . If ,Yes, is
ours an adequate response to the needs of our times?
4. That the Congregation of the Mission is still a present day
reality in the Church , that is to say, that in the Church there is still a
specific field of action in which it can rea lize its end , which is the
Evangelization of the poor ; of this there is no doubt. Today the poor
are so numerous that entire nations are poor by definition - the
nations of the Third World - and they make up the largest group
of nations on earth . Even in our rich nations there are pockets of
poverty, of discrimination and of less favored classes, to which we
can devote ourselves in the accomplishment of our mission and of
our end.
5. Of' supreme importance for us will be the reply to this
double question:
a) In actual fact, are we engaged , and this totally, in the
Evangelization of the Poor , as St. Vincent desired and as our
Constitutions command us to do?
b) Can our evangelization of the poor be considered adequate
and up - to-date?
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In our work here it is not incumbent upon us to reply to the
first question, even though it remains ever before us for the
reflection of each one and of each province... . On the other hand,
the second question is the subject of the present presentation.
Instead of diagnosing if we find ourselves in the way of truth or
in error, it seems to me to be more indicated and more profitable to
point out the roads and tracks to follow in order to respond fully to
our mission in the Church today. In other words: how to evangelize the
poor today?

First Part : What is Evangelization today?
1.1 I am speaking to,Missionaries». To discourse on Evangelization to you is like,,watering the rain., or ,,teaching the Our Father
to the Pastor.,.... It is preferable to reflect and to seek together for
an adequate evangelization for our times and which consequently responds to the present realities of our countries.
It is evident that this quest has been influenced by and will be a
picture of my pastoral preoccupations and of the reality in which I
live and work, the reality of Latin America, the missionary reality
of a very poor region of the Brazilian Amazon... . I think that all
already shows that the Evangelization to which we devote ourselves
in the Prelature of'Cameta, highlights the theology of liberation: "sex
abundantia enim Gordis os loquitur... Undoubtedly, liberation
theology can and should also be applied in the first and second
world countries, in accord with the conclusions which will he given
at the conclusion of this talk.
1.2 It is evident that our concept of evangelization and our
subsequent action will depend directly on the kind of ecclesiology
that we adopt. We presume that none of us has a tridentine
conception of the Church. f lowever, there is more than one
ecclesiology in Vatican Council II... . There is that which clings to
the Dogmatic Constitution, LUMEN GENTIUM. There are those
experts of a spiritual, renewed, but quasi disembodied church and
who don't look any further. There are those, too, who, while
receiving the concept of the People of God of Lumen Gentiutn,
emphasize especially the Pastoral Constitution GAUDIUM ET
SPES and arrive at the concept of Church-for-the-world, Church servant,
Church- leaven . And we others in Latin America, starting with Gaudium et Spes and analyzing our suffering and our poverty, we arrive
at the notion of Church which gives birth to people, Church of the People,
taking as our basis the documents of Medellin and of Puebla,
especially this last entitled: Evangelization in the Present and the Future of
Latin America and which has for leitmotif the concept of communion
and participation
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announcing of the Good News of Salvation which leads men and
peoples to live ever more fully the Gospel of Jesus Christ to establish
on earth the Kingdom of God.
Nevertheless, if' we analyze what has been meant by Evangelization during the course of the centuries, we see that it has always
had an evolution and an expansion of the concept proper to
Evangelization , according to the ecclesiology that one adopted.
This is what we will now see.
1.3.1 The primitive meaning of Evangelization was: "to announce to those who had never heard it , the reality of Salvation
which was given to us in Jesus Christ ,.. This was announcing Jesus
Christ , the Good News, which characterized the first centuries of
the Church , and it is this which some believe should be done today
in the ,Missions ad Gentes,, . We find an echo of this concept in the
decree, AD GENTE S, according to which the specific end of
missionary activity consists in evangelization and in the foundation
of the Church among peoples and in societies in which it is not yet
implanted (cf. AG 6).
Undoubtedly , with the passage of time, two facts put into
question this primitive concept of Evangelization . On one hand,
historical experience of the Church has shown that, even before the
coming of the first missionaires , there existed in some regions a high
level of goodness , of uprightness , of sanctity , of justice, of joy at
good effected , - so many fruits proper to the announcing of Christ
that some Fathers of the Church called ,Semina Verbi,, . In these
instances , did they not have an interior evangelization by the 1-loly
Spirit before the exterior evangelization by the Church? On the
other hand , among the peoples considered evangelized , the Gospel
has not yet penetrated into the life of a large number ... . Hence,
Christians who are such in name only, non practicing, superstitious, full of pre-Christian vices ... . Hence, countries considered to
be Christian , evangelized , whose relations, attitudes and international dealings have nothing Christian about them... .
This twofold verity led to a first evolution of the concept of
Evangelization.
1.3.2 ^^Evangelization is every announcement by word of mouth
of the Salvation realized in Jesus Christ , either to those who have
never heard this, or to those who have already heard it,,. In the
Church , the need to re-evangelize numerous baptized has given
birth to many movements which are dedicated to living more deeply
the Word of God, either by means of religion classes (for example,
in Catholic Colleges by catechetics for adults, etc.), or by means of
Catholic Action in its diverse firrms, with its methods of seein',
judging, acting . The Decree , APOSTOLICAM AC'l'UOSITA-
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apostolate when they work at the evangelization and sanctification
of men; it is exercised too when they endeavor to have the Gospel
spirit permeate and improve the temporal order...,, (AA2).
The lack of evangelization in depth in the so-called Christian
milieu, a lack which has given rise to this second concept of
Evangelization, has led to a certain radicalism among the evangelizers. Since the partisans of the first concept of Evangelization
continue to give priority to sacramentalism, as if the whole world
were already profoundly Christian, the partisans of the new concept
claim to be recommencing all Evangelization, reserving sacramentalism for later on, considering it as still premature... . This
dichotomy between the Word and the Sacraments was rapidly
overcome and the twofold elements of Word-Sacrament were better
integrated, showing to the theologians Sacramentalism as Word (cf.
Joao Libanio, ,Evangelizacao e Libcracao Ed. Vozes, Petropolis,
2nd ed., pp. 23-24).
From here developed a third concept of Evangelization...
1.3.3 -Evangelization is the entire message of the saving reality in Jesus Christ, announced by words and by sacramental actions".
That would appear to be - if we may express ourselves thus the concept of Evangelization accepted and approved by Vatican
Council II and by Paul VI in his Apostolic Exhortation, EVANGELII NUNTIANDI, even though in this exhortation one
already meets indications and paths for a future meaning.
In the Constitution, SACROSANCTUM CONCILIUM, on
the Liturgy, Vatican II eliminated the dichotomy between Word
and Sacrament, giving special prominence to reading and meditating on the Word of God which prepares for and leads to the reception
of the Sacraments which, in actual fact, constitute the culminating
point of the Word for communicating salvation to us. An this line of
thought, the essence of Sacramentalism is the Word. In a Theology
of the Word, Sacratnentalism may be regarded as a specific result
accomplishment of the Word U.B. Libanio, ib. p. 25).
,,The Theology of the Constitution, Del' Verbum, treating of the theme of
Revelation , and the Theology of Lumen Gentiurn, defining the nature of the
Church, bring us to a sacramental vision of the Word and of the Church, in
such a way that the field of Evangelization is extended to everything that gives
rise to life, participation , communion , by means of the Word and of the
Sacraments -. (Id., ib. p. 26).
Along the same line, Paul VI wrote in ,Evangelii Nuntiandi» :
-Thus it has been possible to define evangelization in terms of proclaiming
Christ to those who do not know him, of preaching, of catechesis, of conferring
Baptism and the other Sacraments". (EN 17).
From this concept of Evangelization there arose in the post-
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deeply root the faith in the Christians to whom they wished to
impart the ability to live a life corresponding thereto. This was a
generous effort for renovation and reform of the Church, which
Pope John XXIII desired when he convoked the Council.
In regard to us, this concept led us to abandon almost completely the Popular Missions of 8 to 15 days, which had aimed at
effecting a new sacramental fervor in the faithful who, not long after,
fell back into inertia and failure to practice their faith. In many of our
Provinces other forms of missions were sought, adapting them to the
new concept of Evangelization, for example, accepting Parish Missions for a duration of 3 to 5 years, or even in larger areas, for a
limited time, in order to effect a more profound evangelization or
re-evangelization. This led to the formation of Communities which
would assure the continuation of the evangelization and of the religious practices, when the missionaries had departed.
For this new Evangelization to be efficacious and capable of
interior transformation for an authentic Christian renewal of the
people, Paul VI recommended: ,What matters is to evangelize man's
culture and cultures (not in a purely decorative way as it were by applying a
thin veneer, but in a vital way, in depth and right to their very roots), in the
wide and rich sense which these terms have in Gaudium et Spes, always taking
the person as one's starting -point and always coming back to the relationships
of people among themselves and with God-. (EN 20). The Pope forcibly
drew attention to the problem of inculturization, to the use and
assimilation of diverse cultures, in such a way that christianity
would not be presented as a strange factor and one imposed by a
culture which pretended to be ,superior,,... . Unfortunately, during
the centuries this was the great tragedy of the Church whose
representatives endeavored to impose almost everywhere a species
of religious colonialism ... . And when some more clearheaded
missionaries attempted inculturization, they were brutally prohibited and were themselves sent far away from the Mission. This
happened to our Confrere, Vincent Lebbe, who tried to be Chinese
with the Chinese. Vatican II has happily opened the doors and
openly encouraged efforts of adaptation and inculturization in the
Church. This has led numerous individual churches to make a
remarkable effort for adaptation within regional and national
contexts, even though recently the Roman Congregations have
restrained these initiatives, putting pressure on the Episcopal Conferences to go backwards in many of their achievements. This is a
regrettable backward movement in regard to the orientations and
norms of Vatican II... . In spite of this, the tendency to inculturization seems to me irreversible, especially after the recognition of the
importance of individual Churches where, by Divine right, the
Bishop is the pastor of his people and consequently, while remain-
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Pastor, must always procure what is best for his flock: « Suprema
lex, salus populi...
The proof of this is that this concept of Evangelization is
already in the process of,being broadened and amplified .... Inspired especially by the Constitution, Gaudium et Spes, some regions
of the Church in Africa and especially in Latin America, feel more
and more in disaccord with a Church which is well regulated
spiritually, but which gives the impression of being detached, well
above the world of men, especially the poor, the oppressed, thirsting for justice. On the other hand, in this Church one meets
numerous Christians, well situated, with a scandalous social
insensibility. In the so-called Christian countries, we find internal
structures of aberrant, social injustice or of abuses of power in the
exploitation of strangers, which the Latin American Bishops at
Puebla called (,unjust structures- and (,sinful structures,,. (cf. La
Evangelizacion en el presente y en el futuro (ie. America Latina, Ed.
Loyola, nn. 16, 43, 281, 452, 573, 1155, 1257)... . After a serious
analysis of oppression and injustice in which their people live, the
Latin American Church discovered the political dimension of the Faith
and took their "Preferential Option for the Poor., (id., ib., no. 382,
707, 733, 769, 1134, 1217) and undertook to work for the total
liberation of man. Also horn, especially for us Latin Americans, is a
fourth meaning of Evangelization, which wishes to preserve former
significations, enriching them with the new social and political
dimension and transforming unjust and sinful structures... .
1.3.4 (,Evangelization is to announce the total message, by
words and actions, sacramental and non -sacramental, of the saving
reality of Jesus Christ, with the goal of effecting the liberation of all
men and of each man,,.
This concept of Evangelization does not take its inspiration
from "Lumen Gentiunn" (which regards the world as from the
Church), but from «Gaudium et Spes» (which regards the Church
as from the world) and sees the Church as from the world.
Church for-the-world, Church -mission , in an ever increasing crescendo
of engagements with the world through concrete options in the
social- pol it ical domain.
This idea of Evangelization had already found a profound echo
in the Synod of Bishop in 1974: •'It is well known in what terms
numerous Bishops from all the continents spoke of this at the last Synod,
especially the Bishops from the Third World, with a pastoral accent resonant
with the voice of the millions of sons and daughters of the Church who make up
those people. Peoples, as we know, engaged with all their energy in the effort
and struggle to overcome everything which condemns them to remain on the
margin of life: famine, chronic disease, illiteracy, poverty, injustices in
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economic and cultural neo-colonialism sometimes as cruel as the old political
colonialism . The Church, as the Bishops repeated, has the duty to proclaim the
liberation of millions of human beings, many of whom are her own children-the
duty of assisting the birth of this liberation, of giving witness to it, of ensuring
that it is complete. This is not foreign to evangelization.. (EN 30).
This same Pope Paul VI seems to adhere personally to this
concept of Evangelization when, in the third part of "Evangelii
Nuntiandi,", he teaches explicitly and vigorously that the total
liberation of man is part of the evangelical message (cf. EN 29-31,
33-36, 38-39), and when, in the fifth part, he treats explicitly and at
length about "small communities,, or "conununautes de bases, ,the
special beneficiaries of evangelization and at the same time evangelizers themselves"" (EN 58).
Since his first visit to Latin America at the 3rd general
conference of the Latin-American Bishops at Puebla, John Paul II
has dealt with this theme several times and, while guarding against
possible dangers and deviations, has not failed to highlight the
riches of Liberation "Theology for the pastorate of the sorely tried
continent of Latin America. It is certain that the opponents of
Liberation Theology have tried to give a different interpretation to
the discourses of the Pope: this was a well-organized orchestration
on the part of those who feel threatened in their position of unjust
oppressors and defend the status quo in the North-South relations,
or even brandish the bugaboo of an East-West confrontation...
This polemic persists and will continue as long as unjust structures
and the famous "Laws of National Security", which have produced
so much insecurity in our Latin-American countries, endure... .
Because of this, there have already been numerous victims, martyrs
of this Theology and of this concept of Evangelization: Mgr.
Romero in Salvador and several priests and lay persons in Brazil.
These adversaries of' liberating Evangelization call themselves
Christians and demand the Church to limit itself to it role purely
spiritual, the "saver of souls", without throwing itself into the melee
of the social.
In other words: they wish in an underhanded manner and at
all cost, that the Church be taken in tow by governments and the
powerful, by those whose tics were officially broken at Medellin,
after having recognized her fault and having repented of having
been up to then, as a general rule, on the side of the forces of'
oppression and seldom on the side of the oppressed... .
In this concept of Liberation Evangelization, two extremes
trust be avoided, especially in our Latin-American context. On one
side, there are those who wish to restrict Evangelization to the
former concept: the Church should only be concerned with values
specifically spiritual and religious. This is a conservative tendency,

-

127

-

very convenient for political men, our rulers and capitalists, who
wish to maintain the status quo in the pretended name of Christianity and western culture, as if we were communists and destroyers of this western and Christian culture, so wrongly
invoked... . On the other side, there exists ,a certain, niore radical
tendency which opts for a socialist and revolutionary path, which is
not a result of faith but which exercizes an influence ideologically
destabilizing and critical in regard to the way faith is understood,
and which appears as a revolutionary ferment , critical and dynamic"". (cf. J.B. Libanio, ib., p. 31).
Following the Synod of Bishops in 1974, we trust not establish
a parallel between Liberation and Evangelization, nor identify
Liberation and Evangelization. Liberation - human promotion is an integral part of all this, in such a way that in an evangelization
without liberation, we would have an entity which lacked an
integral element . In an evangelization identified simply with liberation. we would have an entity reduced to only one of its cotnponents and consequently impoverished, giving to the Gospel and
to Christ an ideological interpretation... .
Paul VI, at the close of the Synod of 1974, synthesized the
opinion of the majority of the Synod Fathers, affirming what they
had just clarified, the points of difference, of integration and of
subordination in the relationship between human promotion and
the evangelization of the mystery of Christ. In ,Evangelii Nuntiandi ,. he took up again vigorously the theme of Liberating
Evangelization. He presented it as profoundly Christian, at the
same time cautioning against the reduction of the Gospel to a
simple liberation. He also denounced possible ambiguities and the
temptation to have recourse to violence. (cf. EN nos. 30-37).
To conclude, we most affirm that at present, amid so many
injustices and so much oppression (whether in the interior of our
countries or in international relations between the rich and the poor
countries), our evangelization must include the perspective of
liberation, if we do not wish to fail in our mission of effecting a real
evangelization which would be a response to the cries of our people,
a clamour which is the voice of God challenging us, as has been so
well understood by a prophet of our times, Dom Helder Camera,
Archbishop of Olinde and Recife: ' He who lives there, where
millions of human beings are found, living in subhuman conditions
and practically reduced to slavery, if' he is not deaf', he will hear the
cry of the oppressed. And the cry of the oppressed is the voice of
God,..
"lie who finishes by becoming aware of the injustices caused by the wrong
distribution of riches. if he has any heart left, will hear the protestations of the
poor. And the protestations of the poor are the voice of God.
lb- who .finally pays attention to the relations between the poor countries
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and the capitalistic and socialistic empires, will understand that in our times
the injustices are not committed only by one person against another person, or by
one group against another group, but also by one country against another
country. And the voice of the countries who are victims of these injustices is the
voice of God,..
To awaken us, God makes use even of radical and violent revolts. How
can we help being urged to action when we see young people - sincere in their
desire to combat injustice, but whose violent methods provoke violent repression
- who manifest, in prison and under torture, a courage which one cannot
regard as being nourished only by a materialistic ideology. He, who has eyes to
see and ears to hear, feels necessarily challenged: how can we remain in
mediocrity when we possess a faith which sustains us?
Would we be deaf to the point of not listening to the God of Love who is
alerting us to the danger in which humanity finds itself: one which will
precipitate into suicide? Will we rest so egotistically turned in upon ourselves to
the point of not listening to the God of Justice who requires that we do
everything possible that injustices may cease asphxyiating the world and leading
it to war? Will we remain alienated to the point of enjoying the luxury of
seeking God during the agreeable hours of leisure, in luxurious temples and
with pompous and often empty liturgies, and not seeing, hearing or serving
God, there where He is to be found and where He awaits us and demands our
presence: in humanity, in the poor, in the oppressed, in the victim of injustice
in which we are frequently accomplices?...,, (1). Helder Camara, "Readings
for each day of the year., Ed. Desclee de Brouwer, pp. 543-544)-

Second Part : What is Liberating Evangelization?
2.1 The central axis of Liberating Evangelization consists in
transforming man by the light of the Word of God, in regard to his
total development, individual and communitarian, on the human
and the Christian level, through ,announcing by words and gestures, sacramentals or non-sacratnentals, the salvific reality of,Jesus
Christ, in order to realize the liberation of every man and of all
men,,.
2.2 Liberating Evangelization wishes to liberate man, not only
from individual sin, but also from social sin, given that it is not only
the soul that is oppressed by evil but the entire person. This
requires a prophetic attitude for the announcing of the Kingdom
and the denunciation of Evil, something that demands a courageous
and persevering engagement in the social and political domain,
with the goal of creating a fraternal society with more equality, by
means of the reform of structures and the establishment of.justice.
Consequently, it becomes necessary to embrace the cause of the
poor, making ourselves poor with the poor, as the Apostle Paul
would say today.
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For that , we must descend from our pedestal , renounce our
lordly and doctoral air, and live together with simple people. We
must be like the leaven in the dough and accomplish a profound
work of self-awareness and of reflection in the light of the Word of
God, on the values of the human person, his rights and his duties as
citizen and as Christian . For this end , numerous courses and
meetings are organized for the formation of leaders, an adequate
catechesis is given and liturgies and paraliturgies of a character
clearly of the people are celebrated. Always for this end, encouragement is given to participation in movements , to organizations and
to struggles for justice and for a change in the structures . And above
all, union among the people is supported and maintained, especially by means of the Communautes Ecclcsiales de Base (small
communities ), the famous CEB of Latin America.
2.3 The CEB. - We expand a little on this phenomenon,
characteristic of Liberating Evangelization, which merited in ^Evangelii Nuntiandi» (n. 58) a particularly extensive and compact
paragraph. Paul VI affirms decisively that they should be hearers
of the Gospel which is proclaimed to them and privileged beneficiaries of evangelization, they will soon become proclaimers of the
Gospel themselves". (EN 58).
The CEB endeavors to revivify the fervor of the communities
of the primitive Church under new forms, adapted to our times,
principally with a socio-political connotation: this type of community was unfortunately lacking among the communities of the Acts of
the Apostles. It is difficult to define in what a CEB consists, since
they are different from one region to another. Notwithstanding, one
can say that fundamentally they are groups of perceptive Christians
who unite for prayer , reflection and action , according to an accepted method of Seeing. Judging and Acting. In general , they are
formed of simple people from the periphery of the cities and
especially by people from the interior of the country. And they are
beginning to give brith to a new model of Church, the Popular
Church, the Church- Born -of-the-People, a church in which the
poor have their opportunity and a voice in the proceedings. In this
Church there is participation and communion. The people find
here a new sense of co-responsibility. One finds here a great
diversity of ministries . The faithful declare with a legitimately
proud conviction: "We are the Church". ,The Church", wrote G.
Hourdin , "during the course of the past two centuries, has appeared
in the eyes of many as reserved to some millions of rich and whites.
The majority of the faithful of the Church are rich bourgeois or
country landowners of the white race who defend their interests in
the name of the Church ". This explains the reaction of these people
against Liberating Evangelization and against the CEB , a reaction
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unfortunately supported by some Bishops and priests .... As R.
Laurentin denounced: "for many bishops one of the major problems of the Council is that the Church became again in large
measure the Church of the poor,. ... A scandal which procured
great joy for the humble when they saw, after Medellin and Puebla,
the Latin-American Church turn towards them, in formulating its
preferential option for the Poor.
The CEB are, then , little cells within the traditional structure
of parishes; they are ,leaven in the dough,, firr its evangelization
and transformation; they are a sort of domestic churches. During
his trip to Brazil in 1980 , John Paul II addressed a special message
to the leaders of the CEB: (The small ecclesial Communities can be
a precious instrument of Christian formation and of capillary
penetration of the Gospel into society. They will he so in the
measure in which they remain faithful to this fundamental identity,
so well described by Paul VI in the paragraph cited from l;.vangelii
Nuntiandi , (John Paul II, To the Leaders of the Small Communi(ies. 10-7-80, M anaus).
One of the characteristics of the CEB is their powerful and
influential action in the social and political domain: mutual aid with
gratuitous provisions in emergencies and in communitarian labors.
They organize community services, such as canteens. health or
agricultural teams, cooperatives, district associations, etc. They
participate in strikes by unions, in politics, in manifestations
demanding rights. They group themselves for study or self defense.
They do all that and much more besides, not in a spirit of adventure
or in letting themselves be carried along by degenerate ideologies,
but in the light of the Word of God and guided by the theology of
liberation, which is not a theology from the books, but a pastoral
theology which is realized in the praxis, by the praxis. from the
praxis and for the praxis...
To conclude this rapid presentation of the CEB, let us cite
Cardinal A. Lorscheider, Cardinal-Archbishop of Fortaleza: "To
speak of the (EB is to speak of the renovation of the Church. it is to
speak of an immense hope; it is to speak of a living Church, of its
vitality, of its dynamic qualities; it is to speak of the Church as
Vatican II desired it to be,.
2.4 At this point, some one could object that this ,new
Church, is only for the poor and the oppressed and that there is no
place in it for Christians who are in comfortable circumstances or
the rich. I reply: our option gives preference to the poor without
excluding others, since the Church is for everyone. As,jesus Christ
came to evangelize the poor and through them transformed others.
the same thing will he done by means of the CEB, (instruments of"
Christian formation and of capillary penetration of the Gospel into
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society ,,. (John Paul II , cf. above). Liberating Evangelization must
reach and penetrate the rich and dominating classes to transform
them from within, to lead them little by little to get rid of the unjust
and oppressive structures, if they truly wish to remain Christian... .
Because of that, it will be through the poor that the rich will attain
their salvation! In fact: ,One of the fundamental convictions of
Christianity is that the rich, like the poverty-stricken, have similar
chains and man must free himself or be liberated from them. The
destitute endure their condition like a weight and it chain, while the
rich never become convinced that their goods imprison them (A.
Muller, (Os Pobres e a Igreja,>, in Consilium n. 124, 1977, p. 123).
Like Father Arrupc, we can speak of the (niarginals from below,,
and the ,rnarginals from above,,, since in the eyes of faith the chains
of opulence make slaves just as much as misery does. The Gospel
proclaims - and when it is accepted, this is accomplished - not
only the liberation of the poor from their misery. but also the
liberation of the rich from their ,pleonaxia ,,, from their insatiable
thirst for money... .
More concretely: how will the oppressed be able to liberate
their oppressors ? Falling in (evangelically!) with the Gospel, according to the letter, by divine right, they arc the first legitimate
proprietors. This appropriation has taken place among the poor of
the CEB. In opening themselves to the Gospel which is announced
to them, in welcoming it into their lives, they become more and
more conscious of their dignity as sons of God and of the liberty to
which they have been called. In the measure in which this consciousness becomes a reality, they liberate those who have made
them rnarginals . even if this is against their will.... When the
Gospel is read in the social milieu of the poor, from then on a
Church is born, formed by it people who take the Gospel from the
hands of the great ones of this world (who pretend to monopolize it)
and hinder them from using it as justification for situations contrary
to the Will of God-Liberator. This Church of the poor. which is
born of faith in the Gospel and of"conversion to the Gospel, presents
to the rich the Gospel as it is in its essence : the absolute, impassioned and uncompromising defense of the rights of the poor,
founded on justice and the love of God. He, who hears this message
and its proclamation and is converted to it, will he saved; he who,
egotistically, closes his cars and his heart, will he condemned.
Likewise, there is it dialectical relationship between the oppressed
and the oppressor, the first cannot exist without the second; in the
same way, there is a dialectical connection between the elimination
of oppression and victory over the oppressor as such . The poor of
the CEB , in the measure in which they welcome the Gospel with all
its requirements, create the conditions by which the rich free
themselves, first of all from their good , pharisaical conscience and

- 132 their bourgeois ideology which makes them regard the poor as
parasites , vagabonds and marginals . In reality, the poor are not
marginals but victims of marginality , a by-product of an infamous
system of production and distribution.
In this paradoxical language, the poor of the CEB proclaim to
the rich who oppress them ,the Good News of Liberation,. (cf.
Alvaro Barreero, Sf, ,Comunidades Eclesiais de Base e Evangelizac$o
dos Pobres• , Ed. Loyola , Sao Paulo , pp. 89-90).
2.5 The Poor evangelize , not only the rich and powerful of this
world, but also the Church itself.... In fact , even in the bosom of the
Church, the CEB are a pressing and permanent call to conversion.
In what way ? " f the great revelation of the Gospel of ,Jesus Christ, the
radical newness of the Good News which it has brought to its, is found in its
love of predilection for the poor and sinners, the local Churches , the particular
Churches and even the universal Church - confronted by the CEB - find
themselves questioned and invited to conversion to that which is the heart of the
ministry and of the mystery of Jesus. The Church , Messianic community,
must march along the way of its Saviour : seek to serve and not to dominate; its
service must be offered in the first place and by pure grace to the poor and to
sinners . Its service is born of love, is urged on by love and by this same fact is
liberator ! This joint love, which converts itself into service of the oppressed
poor, will infallibly lead the Church along the paths of its Saviour : poverty and
persecution . In love for all those whore the ,world,, despises, puts on the fringe
of society and rejects , the love of the Father reveals itself. This revelation must
continue in the Church , so that in fidelity to God and to men, she may be more
and more a transparency, a sacrament , a visible and efficacious sign of the
saving, universal love of God for men.
Thus the CF-'B demonstrate by facts that, since the beginning of
Christianity , it was affirmed with un s urpassed force by St. Paul, then
confirmed all through the history of the Church, that the vigor of the Gospel, the
saving power cf God, manifests itself in poverty and in the frailly cf men•... .
(A Barreiro , SJ, ib., p. 92). This is magnificently expressed in one of the
liturgical chants of our communities: "The world will be better when the poor,
who suffer, attain belief in frailty..

Third Part : The CM and Liberating Evangelization
I have endeavored to briefly show how Liberating Evangelization of every than and of all men must he for us Evangelization today,
which is the thence' of our present work. Even though this Liberating Evangelization is carried out especially in the Third-World, it
should nevertheless be applied also in rich countries and even in the
Church itself... . And now the question: Where is the Congregation
of the Mission situated? What is its attitude and what is its Mission
today? As inspiration and motto for itself, bequeathed as the
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heritage of his Missionary Congregation , Saint Vincent chose the
passage of Scripture which Jesus Christ applied to Himself at the
beginning of his ministry: «'I'he Spirit of the Lord is upon me;
therefore, he has anointed me. He has sent me to bring glad tidings
to the poor, to proclaim liberty to captives, recovery of sight to the
blind and release to prisoners, to announce a year of favor from the
Lord,,. (Lk. 4:18-19). It would seem, then, that one must conclude
that a Congregation which in the Church has for Mission to
evangelize the poor , if it wishes to be up - to-date and faithful to its
end and to the ,signs of the times ,,, must adopt as an obligation
Liberating Evangelization in all its works, including the formation
and the education of cleric or lay young people, offering them a
liberating education... . On the other hand, since Liberating Evangelization is realized especially through the CEB, it seems to me
that popular Missions of short duration are definitely a thing of the
past... . In my opinion, the Congregation must take responsibility
for pastoral regions, for a determined length of time, in order to
support and stimulate the CE13 there, and then pass to other
sectors... . Nay more, in all countries and all regions, the CM must
be a leader, like the standard - bearer, of liberation and the defence
of the Poor, as has been done in Brazil by D. Helder Camara, who
was formed by our Congregation and who gives us the example and
shows us prophetically the way... .
Finally, I believe that the Theology which is most suitable to
our Mission and which is most in accord with our ecclesial vocation
of evangelizors of the poor, must be the Theology which is found in
the service of « Evangelization today,,, that is to say, the Theology of
Liberation! How beautiful and strengthening it would be if we
could say everywhere: ,The Theology of the Congregation of the
Mission is the Theology of Liberation".
Conclusion
The XXXV General Assembly of the Congregation in 1974
had created great hope in me: that we would orient ourselves in the
way decided upon in the path of liberating evangelization , since in
several of the Declarations the Assembly exhorted to a ,continuos
conversion, ( no. 7), that is , to our " conversion to the poor,, (nos.
16-17) and urged us to consider that "men are feeling the desire for
economic, social , political and cultural freedom , and for justice,
equality and partnership, both in the possession of this world's
goods and in making decisions which concern themselves,. (no. 20).
In adding that , the transformation of family, social and political
structures , is indeed the apostolate of Christians,, (no. 31), the
Assembly asked the Confreres to be aware of all that and exhorted
them to personal conversion , , in order to unite themselves more
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efficaciously with the work of transforming society and establishing
justice,,. (no. 31). All that remained for me was an official approbation and an urgent exhortation for the Congregation to devote
itself with enthusiasm to a Liberating Evangelization, more especially as Paul VI in the audience of 18 September 1974, after
having affirmed to us that ,our Vincentian vocation is so typically
evangelical and so up-to-date, he declared solemnly: ,Today, in an
advanced, technical civilization and one which engenders paradoxically so much poverty, you remain for your part the hope of the
poor,,... . I rejoiced a great deal at all that and I felt even happier
still when Providence placed me in the Prela(ure of Cameta, a very
poor and difficult region in which the Confreres of the Province of
Fortaleza truly applied Liberating Evangelization in the pastoral
work of the Christian Communities, which number more than
400... .
All that, it would seem, displeased many people and made
them fearful. And because of that, in the Constitutions and Statutes
of 1980, all trace of liberating Evangelization disappeared . This is
truly a moving backwards... . In 1974 Paul VI said to us: ,You
remain the hope of the poor,,... . Would we he only in the line of
charitable assistance ? Charity presents itself under a triple aspect:
assistance , promotion and struggle for justice. Although it does not
always devolve on us to practice it under this triple aspect , according to occasions and needs , one cannot doubt that we must always
accord the preference to the most urgent aspect. At the present
moment, would there be anyone who would deny that the struggle
for justice is imperatively urgent? It is Vatican II which has left us
this orientation: ,The demands of justice must first of all be
satisfied; that which is already chic in justice is not to be offered as a
gift of charity. The cause of evils, and not merely their effects,
ought to disappear . The aid contributed should be organized in
such a way that beneficiaries are gradually freed from their dependence on others and become self-supporting (AA 8).
I think that, if Saint Vincent were living today, he would be
the intrepid defender of the poor, not only giving assistance, as he
was constrained to do by the circumstances of his epoch. Saint
Vincent, in effect, had caught a glimpse of our perspective when he
affirmed: ,in aiding them, we are doing justice and not mercy),.
(Costs VII, 98).
Because of this , as the fruit of our Meeting , I hope that the
Superior General with his Council and the Visitors of our Provinces, in their respective fields of action, may be converted into
great promotors of Liberating Evangelization, as being 4.vangelization Today,,, for the entire Congregation.
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FOR REFLECTION
1. Set forth the type of evangelization which each Province employs, indicating if this truly corresponds to the real situation and to local needs. Why?
2. Among the concepts of Evangelization presented, which one agrees best
with the reality? Why?
3. Has our apostolic work always been done in accord with the type of
Evangelization which we judge to be suitable for our times?
4. What type of -Popular Missions- should we adopt, in accordance with
'Evangelization, today-?
5. Should the Congregation of the Mission adopt Liberating Evangelization
and consequently, the Theology of Liberation?
Cameta , 15 November 1982.
,Jose Elias CIIA VES, G.M.
Bishop of the Prelature of Cametd
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- 136 LA FORMATION DU CLERGE DANS LA TRADITION
VINCENTIENNE
,Jose Maria ROMAN CM
L'action deployee par S. Vincent en ,faveur de la reforme et de la
formation du clerge, a son epoque, constitue - et en cela tout le monde est
d'accord - un chapitre tres important de ses realisations apostoliques et de
!'heritage transmis a la CM.
Par contre, dans la pensie de plusieurs, !'accord profond de cette action
transformante avec la vocation personnelle de Vincent, avec son activiti
evangelisatrice et caritative, de mime qu'avec la structure interne de la CM
apparait moins clairement. Essayer d'eclairer cet accord, tel sera le propos de
mon intervention.
En se fondant sur les paroles mimes de S. Vincent (1) on en est arrive a'
repeter de maniere mecanique, pendant trois siecles, !'evidence que S. Vincent
s'est interesse a la formation du clerge a cause de so convinction que pour
conserver le fruit des missions, it etait necessaire de confier le peuple renouvele
par la mission a des pritres bons et zeles (2).
Se limiter 6 cette explication equivaut a reduire le grand effort vincentien
de transformation du clerge a un pur travail d'intendance, ou mieux, de
logistique.
Une explication reelle peut itre partiale si Von n 'examine pas les racines
profondes du phenomene que Von vent expliquer, surtout si cela est d'un volume
et d'une importance tell que, forciment, ilfaut rechercher les motifs profonds et
puissants capables d'avoir mis en route une si grande activite comme celle
deployee par S. Vincent en, faveur du clerge.
I. LA FORMA TION DU CLERGE DANS LA CONVERSION
DE S. VINCENT
A mon avis, la preoccupation de Saint Vincent pour la riforme de Vital
sacerdotal remonte d l'epoque de sa propre conversion; elle est imbriquie de
maniere indissoluble au processus mime de la conversion. Elie en est mime une
strate essentielle.
Il faut avoir devant les yeux, avant touter chores, que selon les elements de
jugement que noes avons aujourd'hui, la conversion de Vincent de Paul ne se
presente pas comme le passage d'une vie de peche' a une vie de grace, mail
plutot, precisement, dons le changement d'optique sur la maniere de concevoir et
de vivre son sacerdoce, recu une dizaine d'annees auparavant.
Vincent avait recu le sacerdoce, alors qu'il avait 19 ou 20 ans, el cela en
le voulant lui-mime, en faisant siennes !'orientation et l'irnpulsion donnees par
son pire, alors decide, et par son protecteur, Monsieur de Comet. Ses deux
mentors des annees passies, cornme lui-mime, participaient ci la mentalite'
courante a l'epoque, de voir dans I'etat sacerdotal an moyen d'accroissernent et
de progres social. Nous savons que pour son pire, le motif decisif pour faire
etudier le petit fut I'exemple de son parent Etienne de Paul qui avec les rente.r de
son benefice avail enrichi sa,famille (3). Quant aux idee.s de Vincent a cette
periode de sa vie, noun sommes suffisamment informes par lui-mirne:
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temerite dy entrer, comme je t'ai su depuis, j'aurais mieux aime labourer to
terre, que de m'engager a un etat si redoutable•" (4).
-Cependant It nombre de ceux-la est grand, parce qu'ils regardent fetal
ecclesiastique comme une condition douse, en laquel/e its cherchent plulot it
repos que le travail ... Get exemple, joint a ! 'experience que j'ai des disordres
arrives par Its pritres ... fail que j'avertis ceux qui me demandent mon avis
pour It recevoir, de ne s y engager pas, s'its n'ont une vraie vocation de Dieu,
une intention pure d'y honorer Notre-Seigneur par la pratique de ses vertus et
les autres marques a.ssuries que sa divine bonte les y appelle. Et je suis si fort
dons ce sentiment que, si je n'itais pas pretre, je me It sera is jamais,, (5).
Ecrits en 1656 et 1659, ces deux passages, comme les lettres entiires d'ou
its sont tires, noes livrent l'idee que, dons son age avance, Vincent se faisait de
Vital d'ame et des dispositions avec itsquels it avail recu it sacerdoce. Et cette
idie est confirmie par !'analyse de la lettre qu' il ecrivail a sa mere en fevrier
1610. Dans celte lettre, Vincent se lamente des inforlunes qui font empiche
jusqu'alors de favoriser sa famille, it annonce pour Iris vile l 'obtention d'une
'honnete retirade,, c'est-a-dire un bon benefice ecclisiastique qui lui permettrail
de revenir dons safamille pour lui consacrer le reste de sesjours, et exactement It
contraire de ce qu'il icrira 46 erns plus lard, dons la premiere leltre citee, le
disir qu'un de ses freres Passe iludier un de ses his (6). Si nous voulions
resumer en une phrase V attitude de Vincent de Paul par rapport au sacerdoce,
dons les annees qui precederenl sa conversion, on dirait qu'elle consiste
exactement dans le contraire de ce que les Canons demandaient et que le Concile
de i'rente commandait. Au lieu de «beneficium propter officium' it voulait
avant tout ',officium propter beneficium'.
It itail encore dons cette attitude en 1610, comme nous venons de it voir.
C'est alors pricisement que commence It long processus de conversion. Ou cetle
conversion va-t-elle le mener? Exactement au contraire de ce que jut sa vie
jusqu'alors el pour lui, avant tout , a un changemenl radical de son attitude par
rapport au sacerdoce, a un tournant de 180-° C'est la, non une affirmation a
priori, mais le risultat d'une analyse.
1. - Considerons, en premier lieu, its influences humaines qui se son!
conjuguies pour determiner to conversion de Vincent. Nous savons que ces
influences ont procide du cercle berullien el, plus concretement, de la personne
mime de Rerulle (1575-1629). Ensuile, toute ,I'a'uvre reformatrice de Rerulle
et surtout de son Oratoire, a tendu a la creation d'une nouvelle image du
sacerdoce et a la reforme de fetal sacerdotal. Rerulle considerait comme
impossible que Notre-Seigneur eut voulu tant de perfection pour Its ordres
religieux et qu 'il ne I'exigeai pas de "son propre ordre qui est l'etat sacerdotal,.
Pour cela it aspirait a redonner au clerge, par le moyen de I'Oratoire, le triple
fleuron de son ancienne couronne: l'aulorili, la sainteti el la science, que les
malheurs des temps presents avaient dissocie entre les iveques, les religieux et les
universitaires (7). Effectuee sous l'egide d'un tel maitre, la conversion de
Vincent le conduisit necessairement a une nouvelle eslime el a une nouvelle
vision du sacerdoce.
2. - De fail, to premier indite que nous coons de la nouvelle attitude
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va vraimenl dans ce sens. Abelly, en effet , nous die qu'apres !'episode du juge
de Sore (accusation de vol) qui l'obl:gea a changer de domicile ,Dieu lui
inspira it dessein de commencer une vie vraiment ecclesiastique ,, (8) et ce
dessein, c'est un nouveau style de vie sacerdotale.
3. - El dans ce qui parait itre !'episode definitif du processus de
conversion, la lentation contre lafoi, it apparait, au moils pour une part, que
d'une maniere ou d'une autre , die est liee a 1'exernple, au mauvais exemple, de
ce theologien de la Reine Margot, assailli par to tentation pace qu'il vil Bans
I'oisivete, sans precher ni catechiser (9). Cela conduisit Vincent a la decouverle
du plein exercice de son caractere sacerdotal, ce qu 'il mit a execution en prenant
to charge de la paroisse de Clichy.
4. Il foul, en effet , voir daps l'etape de Clichy la premiere ehauche de
I'truvre totale de Vincent. Aussi bien , Clichy,fut sa premiere autorealisation
comme pretre. Una realisation ou, curieusement, on trouve deja en Berme lous
its Brands themes de safuture action ivangilisatrice . Parmi ceux- ci, ne manque
pas - cola ne pouvail manquer - to rejonne et la formation du clerge. It
accomplit la premiere par son influence it par son exemple aupres des cures
voisins . 11 commence la seconde en reunissant autour de lui on petit groupe, 10
a 12 enfants, d'aspirants au sacerdote (10).
14aturellement, it nefaut pas l'oublier, la conversion pieniere de Vincent
deboucha, en dernier lieu, sur so consecration totale an service des pauvres par
amour de jesus-Christ (11) qui va constituer so vocation definitive. Vocation
qui suppose et inclut la rejorme et la formation des pretres.

II. LA FORMA77ON DU CLERGE DANS LA VOCA TION DE
SALV7' VI: 'CENT
La decouverte, pour Vincent, de so vocation definitive se situe dans des
fails en trois moments-cle's, ou si Von prefere , en troi.s experiences fondamentales: celle de Gannes-Folleville, calla de Che tillon it calla de Marchais. Ellis
sont sufficamrnent connues pour queje as m'arrele pas maintenant a vous les
rappeler. Ce queje voudrais souliner, parer que parfois on as s'v arrete pas,
c'est lefait que dans ces trois experiences, est present comme on element essential
de la vocation qui se decouvre, la necessite de bons pretres, en d 'autres themes,
1 'appel a la reforme et a la formation du clerge.
1. - La confession du paysan de Cannes Jut le motif determinant du
premier sermon de la Mission, preche' le 25 janvier a Folleville. Dans la
repetition d'oraison du 2.5 janvier 1655, S. Vincent declare d'une ,facon
peremptoire qu 'It y a date-v motifs: ,Or. deter choses mu rent Madame to
ginirale a faire faire des confessions generales a re paw a pruldr. dont it en a
une ... sije it dis a to Compagnie, je noterai quelque famille; le dirai-je, ei man
Dieu?„ (12) El continuant, Vincent rapporte !'episode du corfesseur de
Madame de Gondi qui ne savait pas la forrnule de l'ab.sohrtion. Celle rialite
!'existence d'un clerge ignorant ses devoirs its plus elementaires, comme
!'administration des sacrernents- Jut one des causes qui ouvrirent les yeux de
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influerent d'une manure decisive sur la fondation de la CM. Fondation qui
amenait Vincent , le 25 janvier 1617, a croire qu'il n 'avail rien fonde, mat's
simplement qu'il avail prichi la premiere mission . Nous nous trouvons ensuite
devant le constat indiniable que, dons la racine mime de la vocation
vincentienne et de cello de la CM on rencontre la nicessite, !'obligation, de
contrecarrer les defauts d'un clerge mal forme. A insi, to formation du clerge
apparait attachee aux origines mimes de to CM.
2. - L'experience de Chitillon est beaucoup plus complexe. Habituellement on la reduit, avec un certain simplisme, a la decouverte des necessites
materielles des pauvres et a son remede par la chariti. En realite, it s 'agit d'une
sorte d'essai general de sa vie qui conlient, plus accuses et plus nets qu'a
Clichy, loos Its elements de la future x uvre vincentienne. Parmi ceux-ci figure
aussi, et en bonne place, la reforme du clergi. Rappelons-nous a ce propos que
la premiere preoccupation de Vincent en arrivant daps le petit village bressan
Jul de donner personnellement t 'exemple d 'une vie sacerdotale pour amener avec
succes les six chapelains qui risidaient la a adopter un genre de vie conforme a
leur vocation . Ce fut ce changement qui rendit possible to conversion du peuple
et en consequence, permit la naissance de la chariti vincentienne . Encore une
foil nous trouvons la formation du clergi jointe aux racines de la vocation de
Vincent et de ses grandes aruvres.
3. - Plus clairement encore on retrouve la mime fait dons !'experience de
Montmirail -Marchais, le dernier signe orientant sa vocation . Pour Vincent cot
episode est tellement parlant que bien des annies apris it en pane a ses
missionnaires avec un grand luxe de details pour faire ressortir !'excellence de
leur vocation . L'objection de l'hiritique sur !'abandon du pauvre peuple de to
campagne entre Its mains de pasteurs {gnorants et vicieux alors que its villes
regorgent de prelres inutiles, etait la formulation la plus claire de la
constatation faite par Vincent de la connexion entre /'abandon du peuple el le
manque de bons pritres. L 'excellence de to vocation missionnaire venad de ce
qu'elle portait remide a cette double nicessite de t'Eglise.
It est curieux de noter It parallilisme constant entre les idles de 1'heritique
de Marchais et Its expressions du Conlral de Fondation de la CM et de la Bulle
,,Salvatoris nostri' (13). Cola constitue une preuve de plus de !'influence que
!'experience de Marchais out sur to naissance de la CM. Cette experience
comprenait un double element: la misfire spirituelle du peuple et t'effrayante
impreparation du clerge. Remidier aces deux necessites sera la vocation
complete de Vincent.
En conclusion de cette pantie, je crois que 1'on peut affirmer en toute
sicuriti que la formation du clerge, au lieu d'etre un ajout survenu ensuile, un
peu par opportunite, apparlient striclement a la vocation originelte de Vincent
de Paul et jail partie de la premiere idee fondatrice de to CM. Autre chose est
qu'il faudra attendre encore pas mal de temps pour trouver Ifs Chemins concrets
par ou on pourra arriver a la mice en place. Cette allente, ce retard, S. Vincent
les explique dons la conference du 6.12.1658::
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ecclisiastiques, nous pensions a nous et aux pauvres ... Ainsi, au commencement, la Compagnie ne s'occupait que d'elle el des pauvres ... Dieu a permis
qu'en nous it n'a paru que cela, mais, dons la plenitude des temps , it noes a
appeles pour contribuer 6 faire de bons pretres, a donner de bons pasteurs aux
paroisses et a leur montrer ce qu'ils doivent savoir et pratiquer. (14).
Ilfaut s'arriter a !'expression paulinienne employee par Vincent ^quand
arriva la plenitude des temps.. A travers elle, Vincent compare la vocation de la
Compagnie au mystere du Fils de Dieu, qui malgre qu'il existe depuis l'iternite
se manifesta graduellemtnt et par etapes est apparu dons la personne du Christ.
De facon analogue, In vocation de In Compagnie qui, en sa plenitude embrasse
louse 1'evangilisation directe des pauvres comme la formation du clerge, se
manifeste par elopes et ne fut complete que lorsqu'elle se consacra a l'un et a
l 'autre travail, c'est-a-dire, lorsque Vincent et ses premiers compagnons
recontrirent Its instruments idoines pour faire face a cat aspect de son labeur
reform isle.

III. LES MOMENTS DE L'ACTION VINCENTIENNE POUR
LA FORMATION DU CLERGE
1) Les Missions, point de depart
On pout dire sans hesitation, mane Si parfois ily a un petit douse a ce
sujet, parce que avant la dicouverte des exercices des ordinands, que la premiere
creation destinie specifiquement a la formation des pretres que Vincent el ses
missionnaires uliliserent a fond en vue d' une meilleure spiritualize des pritres,
Jut un instrument tree pour route autre chose: les missions.
En effet, nous savons par Abelly que "en plus de touter cesfonctions en
faveur des lai'cs, Monsieur Vincent voulail que durant le temps de In mission,
ses missionnaires s'emploient salon ce qu'ils pouvaient, a priter loos les services
possibles aux e cclisiastiques des lieux ou ils travaillaient , spicialement par le
moyen des conferences spiriluelles dans lesquelles its traitaient avec eux des
obligations de leur eta!, des defauls les plus importants a eviler, des versus
qu'ils etaient obliges de pratiquer, qui leur sont plus propres et convenables, et
autres sujels semblables- (15).
De fait, les relations missionnaires abondent de cas de pretres, cures,
vicaires et mime chanoines, convertis ou reformes dons leur,{•enre de vie par les
missions prichies dons leurs paroisses. j e ne m 'arrete pas a raconler cela, car it
n 'est pas dans mon propos de raconter t 'histoire rnais de re/lichir sur elle. La
reflexion qui maintenant s'impose est celle-ci: initialement Vincent qui a saisi
I'unicite du grand probleme de I'Eglise d'ators (un peuple spirituellement
perdu a cause de pasteurs indignes ou a cause du manque de pasteurs) en tend le
risoudre par It moyen qu'il a dicouvert comme le plus efficace, les missions.
Celles-ci doivent faire front aux deux maux qui en constituent comme les deux
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faces, effet et cause, de la mime piece : 1'abandon des fideles et l'incurie des
pritres (16). De cette facon on peut dire avec certitude que des le premier
moment it a donne plenitude a sa vocation , qui est, comme nous I 'avons vu,
tout ensemble evangelisation directe des chretiens et reforme du clerge.
Alors, peu a peu, a force d'expirience, comme it avail !'habitude de
travailler toujours, it se rend compte que les maux du clerge demandaient un
traitement specifique surtout parce qu 'il Bait 'quasi impossible de reformer et
de redresser les mauvais pritres enchaines dans leurs vices et les cures dont la vie
dereglee avail deja donne un mauvais pli,, (17). Le remede devait etre applique
aux racines mimes du mal, a savoir, avant /'ordination , faisant en sorte que ne
soient ordonnis que des candidats idoines et bien prepares . De la naitront
successivement, /'une de l'autre, quatre formes vincentiennes d'actuation pour
la formation du clerge: les exercices des ordinands, les conferences des mardis,
les seminaires, les retraites spirituelles.
2) Les exercices des ordinands
Des Exercices des ordinands, nes comme nous le savons , de la rencontre
entre l'eveque de Beauvais , Augustin Potier, et S. Vincent, dans fete 1628, it
Taut dire que cefut un remede d'urgence. It s'agissait de proposer aux aspirants
au sacerdoce, a la veille de leur ordination , un petit tours intensif, spirituel et
professionnel a la fois, sur les vertus qu'ils devaient pratiquer et sur les
connaissances les plus necessaires au point de vue liturgique , theologique et
morale qu'ils devaient pos.seder.
Le manuel des Exercices «Entretiens des Ordinands, compose collectivement par Vincent, en collaboration avec Nicolas Pavilion, Francois Perrochel
et Jean Jacques Olier, contient au jugement des docteurs de la Sorbonne tout ce
qui est necessaire pour exercer dignement les fonctions sacerdotales (18). Nous
pouvons dire la mime chose des themes des Exercices que noun a conserve
Abelly. Peut-elre nest-il pas totalement inutile de le reproduire ici (19). (Cf.
tableau de la page suivante).
En plus des conferences, les exercices comprenaient une serie d'activites
parmi lesquelles figuraienl une demie- heure d'oraison mentale suivie d'un
colloque en petits groupes sur la methode de la faire, apris chaque conference,
colloque par ,,acadimie,, a savoir par groupes de 10 ou 12, presides par un
missionnaire, sur le theme explique, pour se le rappeler et mieux le retenir,
exercice quotidien des ceremonies liturgiques , surtout la Messe, recitation en
commun de l'office divin, preparation a la confession generate que tous
faisaient le huitieme jour; le mercredi avant le samedi de !'ordination , lecture
au refectoire de la Sainte Ecriture et de ,L 'Instruction des pretres, du chartreux
espagnol Molina.
On connait bien aussi, et pour cela je n 'y insiste pas, le succes de cette
formule vincentienne de preparation intensive de derniere heure avant le
sacerdoce, surtout par la suite avec /'implantation a Paris en vertu des lettres
episcopales qui unissaient le Prieure de Saint-Lazare a la Congregation; sa
diffusion dans toute la France et en d'autres pays, particulierement a Rome ou
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une idle de !'amplitude de son influence, it suffit de dire que, seulement a Paris
et pendant la vie de S. Vincent, a peu pris 12. 000 nouveaux cleres suivirent les
Exercices. Ce chi(jre se tire de ceux proposes par Abelly (20).
CONFERENCES AUX ORDINANDS
jours

matin: thcologie morale

apres-rnidi

I

Les censures de I'Eglise en general

La priere mentalc: raisons de la
pratiquer, en quoi elle consiste,
methode et movens dc la faire

2

Les censures en particulier: excommunication, suspense, interdit, irr6gularitt'

La vocation a I'Ctat ecclcsiastique:
combien it importe d"etre appele
(it- Dieu

3

Sacrement de penitence: son institution , forme, effets et conditions
de la part du confesseur pour une
bonne administration

L'esprit ecclesiastique, Obligation
de le posseder

4

Dispositions pour recevoir le sacrament de Penitence: contrition,
confession, satisfaction. Indulgences.

Les Ordres en general: institution,
nCccssitC, matierc, forms-, effets,
differences, dispositions necessaires pour Ies recevoir

5

Les lois divines et humaines, Ic
peche en general: division , circonstances , especes, causes, effets,
sortcs et rcmedes

La tonsure clcricale . obligations
qu ' elle impose , qualites requises

6

Les 3 premiers commandements
du Decalogue: devoirs de ('hornme covers Dicu, en particulier les
3 vertus thcologales, la vertu do
Religion et ses acres

Ordres mineurs: definition, matiere, forme, fonctions ct vertus
necessaires

7

Les 7 autres commandements en
reference au prochain

Le Sous-diaconat ct Irs vertus propres, specialement la chastrtc

8

Les Sacrements en general. La
Confirmation et !'Eucharistic en
tant que sacremcnts

Le Diaconat et les vertus propres
en particulier la charitC covers le
prochain

9

L'Eucharistie connne sacrifice;
I'Extreme-Onction: le Manage

Le Presbyterat et la science requise pour remplir dignement ses
fonctions.

10

Le Symbole des Apotres explique
par article scion cc que dolt savoir
un pretre avec Ies avis necessaires
pour pouvoir 1'cnseigner

La vie ecclesiastique avec la perspective que les ordonnes doivent
mener une vie hicn plus sainte que
Ies laics
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Naturellement, les Exercices des ordinands ne manquerent pas de
critiques. Les plus acerbes vinrent des jansenistes qui leer reprochaient d'etre
une preparation tres sommaire pour la sublime dignite et les graves responsabilitis que Von contractait avec !'ordination (21).
A nous aussi cela peat paraitre ainsi. Mat's it ne s'agit pas de cela.
L'important c'est que, itant donnee la situation generale de la formation du
clerge, it etait impossible de changer du soir au matin , les Exercices se
presentaient comme an effort d'amelioration digne des plus Brands eloges,
surtout que par la suite les fruits se confirmaient. Ces tours de formation
professionnelle accileree donnaient des risultats efficaces.
Bien plus, dons la perspective historique, ce qui est admirable, c'est la
capaciti inventive de S. Vincent qui entend repondre h une grave nicessite de son
temps avec an instrument agile , soupy, facile d'emploi et parfaitement adapte
h la fin visee. Pour It reste, nous savons qu'il n 'eut de cesse de trouver les
moyens plus adaptes pour une meilleure formation du clerge. Le premier de
ceux-ci,furent Its Conferences des mardis.

3) Les conferences des mardis
Selon notre information, les Conferences des mardis sont nies du desir de
certains pretres ordonnes avant 1633 de pouvoir compter sur un moyen
d'assurer en eux les fruits consecutifs aux exercices de !'ordination. Un d'eux,
probablement Louis Abelly, proposa a S. Vincent de les reunir parfois a
Saint-Lazare pour reflechir sur les thimes des exercices ou d'autres sujets, se
rapportant bus aux vertus des bons ecclisiastiques. Vincent accueillit !'idle
aver enthousiasme , it entra en contact avec Its interessis et It 9juillet 1633 eut
lieu la reunion constitutive de la nouvelle association qui, a cause du jour oa se
tenaient Its sessions, se fit connaitre comme la conference des mardis» (22).
Je ne veux pas m 'arreter a narrer I'histoire de !'association, ni sa
diffusion en de nombreux dioceses de France et les fruits remarquables qui en
resultirent en tous les domaines, tant au point de vue de la iris digne conduite de
nombreux pritres que sus It fait qu'elle servit de pepiniere pour une nouvelle
equipe dirigeante de I'Eglise de France. L'originaliti des conferences et
probablement la raison de leur succes reside essentiellement en trois choses:
Premierement, parce que ce sont des reunions de type purement spirituel, a
la difference de celles prescrites par It Concile de Trente pour la solution de cas
de conscience que Von avail deja essayee en d'autres lieux, comme a Milan avec
S. Charles Borromie et en divers dioceses francais et italiens.
Deuxiemement, daps la frequence hebdomadaire des reunions qui provoquait chez les participants une tension permanence et an disir constant de
depassement.
Troisiernement, dans le type de spiritualiti sacerdotale, !' initiation a
I'apostolat en general et !'evangelisation des pauvres en particulier (que ('on se
rappelle les missions du Faubourg Saint-Germain, de la Cour et de Metz,
parmi tant d'autres), et enfin, 1'absolu respect de la secularite de ses membres,
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tous itaient pretres diocesains el n'abdiquaient Tien de leur condition par le fait
de leur appartenance a !'association.
Pour expliquer les deux premixes caracteristiques, it faudrait un large
excursus sur la thiologie du sacerdoce sousyacente a !'action vincentienne. Pour
ne pas prolonger excessivement, contentons -now de dire qu'entre la conception
dionisienne soutenue el repandue par Berulle (le pritre comme adorateur
supreme en vertu de son elevation hierarchique par rapport aux fideles) et la
conception augustinienne (le pritre comme serviteur de ses freres) Vincent suit
une vote moyenne sinon une voie de synthise qui lui permet, en partie,
d'exploser en toules sortes d'exclamations sur la grande digniti du pritre (-c'est
la condition la plus sublime qui existe sur la terse car elle est Celle-la mime que
Notre-Seigneur a voulu accepter et pratiquer-, une citation parmi une multitude) (23) et aussi d'insister sur It pritre comme agent de la mission, comme
charge de sauver its hommes, comme responsable des desordres et peches des
times qui lui sont confiees (24).
Now avons it droit de nous demander si, avec loute cette originalite, les
conferences des mardis eussent connu un eel succis sans faction personnelle de
Vincent. Et it est nicessaire de conclure, mime si cela est un peu halif, par la
negative. - Vincent itait fame de la pieuse assemblieu declare un genial temoin
des faits, Bossuet (25) et tout nous amine a ;Ire d'accord avec ce temoignage.
Cependant, ilfaut aussi reconnaitre un autre aspect de la question qui mirite
d'etre retenu: les conferences triomphirent aussi hors de Paris, dans des dioceses
et des villes ou it n y avail pas la presence personnelle de Vincent. Pourquoi?
Certainement parce que chaque maison de missionnaires arriva a se convertir en
un puissant foyer de spiritualite dont !'influence touchait Its ecctisiastiques de
I'endroit. A personne d'entre nous ne peut ichapper la grave interrogation que
Celts affirmation peat faire nitre dans la realiti actuelle en taut que
Congregation.
Sur ce theme, un dernier point sur lequel it faut faire allusion, mime
d'une facon breve. Le voici. Comme je I'ai deja dit, les conferences des mardis
ont ete fondees en juillet 1633. La butte -Salvatoris nostri,, elle, est datie de
janvier de la mime annie . Dans la Bulls, on donne deja parmi Its ministeres
propres de la Congregation le fail de recevoir daps ses maisons Its cures qui
desirent faire Its exercices spirituels et, s 'instruire sur la facon de diriger leurs
iglises comme awsi de faciliter a ces mimes pritres les reunions mensuelles pour
etudier !'administration des sacrements et les cas de conscience. Evidemment it
ne s'agit pas de la mime chose. Cependant it n'en est pas moires evident, 1 °
que I'idee de reunir piriodiquement les pretres itait dans la pensie de Vincent
avant mime que soil proposee I'idee des Conferences, et 2° qu'il ne voil pas ces
reunions comme un travail survenu fortuilement a sa congregation mats plut4t
comme une activiti contenue dans It dessein originel.
4) Les Seminaires
Si Its conferences prolongeaient dans l'avenir le fruit des exercices aux
ordinands, asset vile on sentit que ceux-ci devaient se faire plus 161 afin que la
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formation spirituelle et ministerielle soil plus large et plus profonde. C'esl
ainsi, en simplifiant un peu It processus, que nacquirent Its siminaires
vincentiens.
En effet, allant plus loin que le Siminaire des Bons-Enfants, crii en
1636 dans la premiere maison -mere de la CM et transports ensuite au
seminaire Saint-Charles, daps le petit Saint-Lazare, Vincent contribua a faire
passer la conception tridentine du seminaire . Quand, en 1642, it ouvre presque
en mime temps Its siminaires d'Annecy et des Bons-Enfants, ce qu'il vent
c'est: donne aux aspirants au sacerdoce une formation analogue a celle qui itait
donnie par Its exercices, prolongie et en mime temps plus solide et plus durable.
Les siminaires vincentiens eurent une diffusion rapide et un franc succes.
A parlir de 1642, des que se fonds une maison ells est tout ensemble, centre
missionnaire et seminaire diocesain. Certaines, comme cello de Cahors, ont
seulement pour but d 'etre un seminaire. A mon avis, cela se fait quand S.
Vincent posside la plenitude de sa vocation spicifique: se consacrer entierement
(lui et les siens) a remidier a la double necessite qu'il a sentie des It point de
depart comme formant une seule realite: la misire spirituelle du peuple et It
relachement et la carence du clergi.
DiJinissons brievement, parce que le temps manque, Its principales
caractiristiques du siminaire vincenlien:
La premiere de toutes, deja notie, c'est qu'il s'agit d'un seminaire pour
ordinands, a savoir, de jeunes proches de la reception des ordres sacris, entre
20, 25 et 30 ans.
La seconds, consequence de la premiere, c'est qu 'en principe, Its
seminaires nefurent pas des ecoles completes de philosophic et de thiologie, mais
plutot des centres deformation technique et spirituelle, ou Von e.ssayait d'une
part d'inculquer aux aspirants le veritable esprit ecclisiastique el de Its y
entretenir, et d'autre part de les former a leur office sacerdotal, on dirait
aujourd'hui pastoral. Dans ce contexte it Taut situer I 'insistance de S. Vincent
de ne pas dicier un tours, car cela aurait tendu a faire du siminaire une ecole
universitaire a la place d'un lieu d'apprentissage.
Enfin , comme troisieme note distinctive , it Taut noter la tendance a la
pratique, morale et administration des sacraments avant tout It reste. S. Vincent
n 'entendait pas former des savants mais des pasteurs bien instruits et zelis. Dans
col itat d'esprit, Its paroles de S. Vincent a la fin de sa vie sont iris iclairantes,
quand it trade de la ligne suivie aux Bons-Enfants e1 la comparant au type de
Saint-Nicolas du Chardonnet ou, selon lui , it faudrait supprimer I'enseignement
de la scolastique, a savoir la theologie dogmatique, au grand regret de son recteur,
It P. Watebled. JI faut alter a ce qui est utile», tells es1 sa consigne (26).

Les siminaires vincentiens , et ceux de la Congregation en general, furent
soumis daps It tours du temps a une large evolution , commandie par It
changement des circonstances et par la dynamique de I'institution mime. Assez
vile, les seminaires devinrent des centres complets ou Von itudiait la carriers
sacerdotale avec butts Its disciplines exigies pour une formation integrate des
futurs pritres. fe ne pense pas qu'il y out en cola infidelite a !'esprit du
fondateur, mais plutot adaptation imposes par le changement de I'histoire.
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5) Les retraites
Simultanement avec les exercices pour its ordinands, les conferences des
mardis et its seminaires , Vincent mit en route une autre manure de contribution
a la reforme du clergi pour son epoque: les exercices spirituels pour Its
ecclesiastiques . Nous aeons de4 vu qut ceux-cifiguraient parmi its ministires
que la bulls ^,Salvatoris nostrio attribuait a la Congregation qu'elle approuvait,
preuve de 1'ancienneti de sa tradition et de sa pratique dans la compagnie. Des
retraitants qui, chaque an nee, passaitnl a Saint-Lazare, une bonne proportion.
difficile a chiffrer, itait des pritres. Vincent pensa a crier une arurre
expressement destinee a cela, mat's i1 ne reussil pas a la realiser a cause des
d icultes economiques . De toutes facons, institutionalisie ou pas, l'auvre
fonctionna avec regularili a Pans et en bien d'autres lieux et porta des fruits
considirables, comme I'attestent les leltres de nombreux iviques a S. Vincent
(27).
Dans la penes de S. Vincent, les exercices completaient le travail realise
par la preparation aux ordinations , les conferences el Its seminaires . C'itait
comme une renovation de la formation revue en ces autres occasions: its etaient
destines a faire reverdir et a rendre permanents its fruits produits par eux.
Resumant sa vision du travail fait par Iui et par sa Congregation en
faveur d' un clergi meilltur et plus prepare, it icrivait:
,,Le Bon Dieu se servira de cetle compagnie, a I'rgard du peuple par les
missions el a 1'egard du clergi qui commence par its ordinations, a l'egard de
ceux qui sont deja pritres en n'admettant personne daps Its benefices ni dans Its
vicariats qui n ail fail sa retraile et eti instruit dans It seminaire, et a l'egard
des beneficiers par les exercices spirituels. Plaise a la divine bonti nous donner
sa grace pour celaa (28).

6) Le Conseil de conscience
Dans I'aspect de sa vocation personnelle permanents, en Cant qu'elle est
distincte de cells de la Congregation, une autre occasion s'offrit a S. Vincent
par sa contribution importante a 1'amelioration du clerge el a sa reforme: sa
participation au Conseil de conscience.
L'elivation de Vincent a ce haul organisme dans lequel it Testa de 1643 a
1652 a ete presents pafois comme un travail stranger a la ligne du deploiement
biographique du personnage: un de ces caprices des circonstances empressees a
accumuler sur certaines personnes Its charges les plus variies el Its missions. Il
n'en est pas ainsi. Nous pourrions piutot dire que la trajectoire biographique de
Vincent devait diboucher necessairement, dans to stricte logique de 1'histoire en
tant que systime, sur sa participation et son influence dans les couches decisives
de la reforme de I 'Eglise en France. La reforms du clerge ne strait pas definitive
et durablement assuree taut que It remide ne se mettrail pas aux ravines mime
du mal, dans It systime de selection et de nomination des iviques. C'est la que
tendaient its previsions tridentines qui reservaient au Souverain Pontfe it
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jugement definit:f sur les candidats proposes. Ce nest pas le moment de parler
des vicissitudes et des difficultis que rencontrera !'application de la norme
tridentine . En France demeurait en vigueur le Concordat de 1516 qui concedait
au Rol' une intervention decisive dons la nomination des iviques et aulres hautes
charges ecclisiastiques . Dans cette dynamique entra Vincent et nous savons
qu'il y apporta toute son honniteti, son amour de I'Eglise et son ardente volonti
de riforme. Si I'evangelisation des pauvres exigeait necessairement un nouveau
clerge, elle exigeait pour itre effective la naissance d'un nouveau type d'eviques.
Lui-mime l'entendait ainsi, assurant que ses interventions au Conseil de
conscience se limitaient exclusivement aux engagements qui se rapportaient a
l'etat religieux et aux pauvres (29).

IV. LA FORMATION DU CLERGE DANS LA STRUCTURE
INTERNE DE LA CM
Il s'agit maintenant d'analyser la relation qui exi.ste enlre la formation du
clerge et la CM. - La formation du clergi est-elle simplement un ministere en
plus des autres que la Congregation peut exercer ou non salon les circonstances?
Ou, au contraire, la formation du clergi appartient-elle a la structure profonde
de la Compagnie, Landis que la forme concrete par ozi elle s'exerce appartient,
en employant le langage de Chomsky, a sa structure superficielle et variable?
Evidemment, a partir de tout ce qui deja a ate dit, salon mot' la seconde de ces
positions s'impose. fe veux dire que la CM est, par sa nature mime, aide pour
la formaton du clerge et que si elle a travaille des le principe a des aruvres en
relation avec cette realiti c'est qu'elle itait con(ue pour cette mission. Une
analyse de la doctrine et de la conduile de S. Vincent sur ce sujet servira a
confirmer cette conclusion.
1) La formation du clerge dans la vocation de la CM
Pour S. Vincent it n'y a aucun doute: la formation du clerge fail parlie de
la vocation de la Compagnie. Cela ressort de 1'examen de nombreux lextes de S.
Vincent parmi lesquels surtout la conference du 6 dicembre 16.58. Il est
indispensable de la lire en entier et aver grande attention son explication de la
troisieme fin de l'Institut dons Coste XII, 8.3-86 (Edit. espagnole p.
390-392).
Ce qui m'interesse pour le moment, c'est le parallile que S. Vincent
itablit entre la mission (ou vocation ) de Jesus-Christ et la mission (ou
vocation) de la Compagnie. De la mime fafon que le Christ commenca par
s'occuper de de lui-mime et de I'evangelisation des pauvres, it arriva que
finalemenl pour deployer totalement so mission, iI choisit, forma et envoya les
apotres, de la mime fawn la Congregation n'accomplit vraiment so vocation
que lorsqu'elle s'occupe de former de bons pretres. Penser que la Compagnie
pourrait ne pas se consacrer a la formation du clerge serait comme s'imaginer
que le Fils de Dieu n'aurail pas choisi et forme les apotres. Sous une autre
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forme, la formation du clerge appartient d'une maniire inseparable h la
vocation propre de la CM. De cola S. Vincent etait absolument convaincu: la
Compagnie a entrepris cette aruvre ripondant a un appel expris de Dieu
Noire- Seigneur: •• C'est Dieu qui a con/ii a la compagnie cet officen.
Cette conviction donnait autoriti morale a S. Vincent pour corriger avec
seviriti Its missionnaires qui, sous pritexte de se donna aux missions, se
refusaient a travailler dans Its siminaires . Ainsi, le 21 mai 1659, it icrit une
longue lettre au jeune Monsieur Plunket pour It reprimander de sa negligence a
enseigner la musique et a assister aux offices daps It seminaire -abbaye de
Saint -Mien . Comme toujours, it fonde sa riprimande sur des principes
doclrinaux:
-Ne savez- vous pas, Monsieur, que nous sommes egalement obliges a
former de bons ecclesiastiques corn me d 'instruire les peuples de la campagne, et
qu'un pritre de la Mission qui veut faire I'un et non pas I'autre nest
missionnaire qua demi, puisqu 'il est envoye pour tous Its deux.?,Je dis plus: it
ne Pest point du tout quand it refuse d' obeir en une chose pour s'ingerer daps un
emploi oa on ne trouve pas expedient de 1'employer' (30).
Il expose les mimes idles au Superieur de Saintes , Louis Rivet, pour
l'amener a s'occuper avec soin du seminaire qui lui est confii:
••fe rends graces a Dieu de ce que M. Langlois a pris la charge du
siminaire . f 'espire que ce bon auvre, au lieu de Comber , se relivera . Vous ne It
devez pas nigliger pour faire volre capital des missions seulement, l'un et
I'aulre sont egalement importants et vows y avez une igale obligation; j'entends
toule lafamille, qui a ete, fondle pour lous Its deux. fe vous prie, Monsieur, de
les prendre egaltment a caur et de cooperer au progris du siminaire avec le
direcltur aussi bien qu 'a la continuation des missions aver le peu de secours que
vows avez. (31).
En resume, nous nous trouvons devant la pensie constante de S. Vincent
fondle sur son experience vitale, que missions et seminaires, ou si I 'on prefere,
ivangilisation des pauores et formation du clerge, sont Its deux aspects
cornplimentaires d'une settle realize: la vocation de la Compagnie.

2) La formation du clerge et les fins de la Compagnie
Pour cela , lorsque S. Vincent veut donner une expression canonique a cette
realize unique, it le fait en donnant a chacune des deux auvres le titre de fins de
la compagnie. Et cola it It fait tris tot, avant mime it commencement des
siminaires et des conferences des mardis, alors que I'activiii de la congregation
par rapport au clergi se limitait aux exercices des ordinands . Ainsi pane la
bulle •,Salvaloris nostri. qui declare que la fin de la nouvelle Congregation est,
dans its campagnis, s'employer au salut de ses habitants , et dans Its villes,
preparer les ordinands a la digne reception des ordres sacris (32).
Toute sa vie, Vincent se maintint fidile a cede idie. Nous trouvons cela

- 149 -

faeilement en prenant certains textes d'epoque diverse. Si la bulle ,Salvaloris
nostri.. est de 1633, la lettre a Portail au sujet de 1'h4pital des galiriens est de
1648. Dans celle-ci, pour ref user certains ministeres qu'on veut lui confier,
comme I'aumonerie de I'hopital, it lui rappelle qu'il ne peut les accepter: «notre
institut n 'a que deux fins principales, savoir est ['instruction du pauvre peuple
de la campagne et les seminaires; qu'en cela git notre devoir, et non en la
direction des hopitaux qui n 'est qu'un accessoire,, (33).
Cette pensee trouve sa formulation definitive dans les Regles de 1658,
dont le premier article est fort connu et n 'a pas besoin d'etre a nouveau cite.
Mais it nous est necessaire de revenir a ['explication donnee le 6 decembre
1658, car la noes trouvons la solution de possibles discussions theoriques sur la
double fin.
L'articulation des deux fins entre elles ne posait aucun probleme a S.
Vincent, parce qu'il voyait clairement que les deux s'appellent mutuellement.
Cependant, a cause des difficultes que d'autres trouvaient, it formule la theorie
qui resoud toules les objections possibles et que Von peut resumer de cette facon:
La fin de la Compagnie est evangeliser les pauvres. La formation du clergi est
pantie effective de 1'evangelisation. A insi, la formation du clerge est aussifin de
la Compagnie (34).
Nous nous trouvons ici avec le sens authentique de ('expression orendre
effectif I'Evangile.., qui nest pas, comme on l'a dit parfois, unir les xuvres de
charite a la predication, mais accomplir tout ce qui a ete annonce par les
prophetes et, en particulier, susciter un nouveau type de pritres se substituant a
ceux qui avaient profane le nom de Dieu. Cette promesse prophetique, les
pretres de la Mission I'accomplissent par la formation du clerge, rendant de
cettefacon effect:f I'Evangile.
Sur ce point, la pensee de S. Vincent est absolument coherente tout au long
de sa vie. Une preuve de plus nous est donnee dans les paroles qu'il dit, en
1654, a M. Fournier, preoccupe de savoir comment it peut realiser son
quatrieme va'u en travaillant dans les seminaires:
-Sur ce que vows demandez comment on s'acquitte du quatrieme vi(eu, qui
est de s'employer au salut des pauvres Bens des champs toute sa vie, n'elant
toutefois employe qu'aux seminaires, je reponds que c'est, premiirement en
preparation d'esprit, se tenant pret d'aller aux missions a la moindre
signification qui nous en sera faite; et en second lieu, parce que c'est
mediatement travailler au salut du pauvre peuple de la campagne que d'etre
employe a former de bons cures et de bons ecclesiastiques, qui, par apres les vont
in.struire et exhorter a une bonne vie; pour le moins nous devons avoir cette
intention et cette esperience•. (35).

3) La formation du clerge dans I'histoire de la Congregation
,Je devrais maintenant entreprendre un chapitre sur la maniere qui, de. fait
et non en theorie, a fonctionne dans la formation du clerge duns- l'histoire de la
Congregation. Ce chapitre est necessaire pour trois motifs:

- 150 -

1. - Parce que dans la vie de Vincent la formation du clerge nest pas
d'abord une thiorie qu '11 a mis en pratique, mais tout au contraire, une
pratique, une experience qui trouve sa formulation et sa justification theoriques.
2. - Parce que l'histoire vivante, reelle d'une Congregation est la
meilleure explication que l'on pent donner de la nature de cette congregation.
Pour savoir ce qu 'est un homme , it n'y a pas de meilleur chemin que de
connaitre son histoire. La mime chose peut titre dite pour les institutions.
3. - Parce que l'histoire de la.forrnation du clerge dans noire Compagnie, son adaptation au long de trot's siecles au gre des circon stances fort
diverses de lieux et de temps, nous aiderait beaucoup dans noire desir de savoir
ce que nous pouvons et devons faire aujourd'hui.
Mais, malheureusement , un chapitre d'histoire de cette amplitude depasserait, et de beaucoup , les lirnites de cette conversation . Pour cela je me bornerai
a signaler ce que devraient titre les grandes lignes de cet hypothetique chapitre.
Les voici:
1) La formation du clerge par la CM, au temps de S. Vincent:
methodes, fondations , ressources, reglements, diffusion. Sur ce dernier point it
Paul voter que des 1643, pratiquement , toutes les fondations reunissent le
double caractere de maison de mission et de serninaire . fe voudrais rappeler ici
lejugement dun historien etranger a noire famille, Henry Kamen, pour qui,
mime si la renommee de S. Vincent ,repose dans les xuvres de charite
exterieure, son objectif primordial etait de servir ses compagnons de sacerdoce.
Le christianisme depend des pretres: tel etait le theme de tout son prog ramme. 11
s'agissait de changer le peuple chretien en changeant pour cela ses ministres,
(3(i).
2) Idem, en France de 1660 jusqu'a la Revolution francaise, epoque oa
le travail sur ce point constituait certainement une des plus importantes
realisations de la CM de tous les temps.
3) Idem, dans les provinces non-francaises a la mime epoque.
Italie, avec des apports plus modestes rnais non moins importants, tels la
direction du College Alberoni a partir de 17.51.
Pologne, Espagne, Portugal, aver une importance plus restreinle rnais
toujours st gmficative, comme ce fut le cas pour l'Espagne oa peu de temps
avant 1'arrivee des missionnaires a Barcelone, commen(a le premiere retraite
pour les pretres et leur maison s'appelait seminaire, lien que jamais en elle
n'existdt une telle institution.

4) Idem durant le XIX ° siecle.
France, avec la rneme amplitude et le mime nombre qu'a l'epoque
anterieure, bien que le syuteme et le reglement aient change.
Les vieilles provinces d'Italie, Pologne, Espagne, Portugal oii Von suit
la ligne ancienne malgre les innovations ties inte'ressanles comme par exernple,
en Italie, to publication de revues de sciences ecclesiastiques (Divus Thomas,
Ephemerides Liturgicae), en Espagne avec le colossal effort duns les Philippi
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etaient entre Its mains de la Compagnie.
Dans les nouvelles provinces d'Europe (Autriche, Allemagne, Mande)
qui butts pretirent leur contribution plus ou moins notable a cette oeuvre.
Dans Its provinces naissantes de I'Amerique du Nord et du Sud,
particulierement aux USA, en Colombie et au Afexique, qui se distinguirent
par leur forte donation a la formation des pritres.
Dans les provinces missionnaires, la Chine en particulier, avec sa
graduelle implantation d'un clerge autochtone.
5) Idem pour he XX ° siecle.
Epoque qui marque en Presque toutes Its parties de la CM It commencement du declin de cette oeuvre, surtout a partir de la seconde guerre mondiale,
rnais avant comme apres it ne manque pas des realisations importantes sur ce
point.

Si une conclusion peut sortir de ce Iris bref resum , c'est que, en tout
temps, la Congregation s'est senlie en soi comme_formatrice du clerge et pouvant
l'orienter, et elle a vecu avec intensite cette vocation qui est cienne.

V. CONCL L S'IONS
Saint Vincent est passe a I'histoire, celle de I'Eglise comrne celle du
monde, a cause de ses geniales realisations caritatives. 11 est, avant tout et
par-dessus tout, It Saint de la charite. Mats son influence daps It domaine
capital de la reforme ecclisiastique, la formation du clerge, n 'en Jul pas moins
importante.
Pour rendre possible son succis sur ce terrain , toute une sent de facteurs
sont entres en jeu . II convient de Its enumerer, mime d 'une fafon sommaire:
1. - It a pu compter sur un groupe d'hommes jeunes, dociles et seduits
qui surent executer avec discipline ses consignes et oheir a .ses directives.
2. - 0ffrir a 1'enorme problime d'un clerge reldchi el sans esprit
sacerdotal, un chemin nouveau et facile de reprise spirituelle et apostolique.
Chemin decouvert par une imagination a la fois creatrice et fortement en prise
sur la realite.
3. - Se presenter lui-mime et ses missionnaires comme.faisant partie de
ce mime corps qu'il entendait reformer: ,Ie corps du clerge' seculier". La
recherche manque pour affirmer cela. Ici, je veux seulement avancer une
hypothese: une des racines de I 'insislance aver laquelle S. Vincent vent preserver
le caractire seculier de la CM se trouve etre precisement ce desir de ne pas etre
etranger a eux qu'il veut aider, cela dans la ligne proposee par son premier
maitre Berulle.
4. - Avoir une conscience vine que la reforme et la formation du clerge
fait partie integrale de son charisme, ou comme it dirait, de sa grace.
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1 - Existe-t-il dans votre Province la conscience que la formation
du clerge fait partie de la vocation, est charisme de la Compagnie?
2 - Cette (ruvre est-elle en progres ou en diminution dans votre
Province? En quelle proportion se trouve etre le travail de la
formation du clerge?
3 - Si la tendance est negative: a quelles causes I'attribuez-vous?
4 - Quelles pourraient kre lcs formes actuelles de notre travail
pour la formation du clerge?

( 1) Vid. por ejemplo , Reg. Comm . X1, 12.
(2) Vid. P. COSTE, M. V., 1, p. 283.
(3) ABELI.Y, Vic du Venerable ... (ed. 1664), 1, 1°, p. 6-10; COSTE, o.c.
1, p. 29-30.
(4) S.V.P., V, p. 568; ES, p. 540.
(5) S.V.P., VII, p. 463; ES, p. 396.
(6) S.V.Y., 1. p. 18-20 ; ES, p. 88-90.
(7) P. COCHO IS: Berulle et I'Ecole frantaise, Paris, 196 3, p. 25-30; J.
ORCIBAL: Le Cardinal de Berulle . Evolution d'une spiritualize , Paris , 1975. H.
TUCHLE: Reforma y C ontrarreforma , Madrid, 1966, p. 250.
(8) ABELLY, o.c., 1, 1°, p. 24.
(9) S.V.P., XI, p. 32-34; ES, p. 725-726.
(10) ABELLY, or., 1, 1°, p. 26-28.
(11) Id. I, 3°, p. 119.
(12) S.V.P., XI, p. 169. La traduccion
deti•c'tupS4-

espanola, en

ES, p. 170, es

(13) Las palabras del hereje en S.V.P., XI, p. 34-37; ES, p. 727-730. Las
expresiones paralelas del contrato de fundariun y de la Salvatoris Nostri , respectivamente, en X111, 197-198 y 258-259.
(14) S.V I'., XII, 83-84.
(15) ABELLY, o.c., I, 2°, p. 15.
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(16) La conexi6n entre ambos males indignidad de los sacerdotes y miseric
espiritual de los fieles es una constants, casi un estribillo, en San Vicente. Lo cloy por
sabido, lo cual me exime de una larga exposici6n. La frase quc podria sintetizarlo es
esta : ..la depraoatidn drl estado eclesidslito is la causa principal de la ruin de la lglesia de Dios.
(S.V.P., XI, 308-310; ES 204-206). La misma idea puede encontrarse co otrns
muchos lugares, cntre los cuales, vid. V, 350, 568; V11, 463; XII, 86.
Day tarnbifn pour supuesto el capitulo sobre la dccadrnria del estado clerical y
so degeneraci6n espiritual en Francia a comienzos del s. XVII y que es el cuadro clue
debe tenerse presente para explicarse la necesidad de la acci6n reformadora quc,
siguiendo Ia inspiraci6n de Trento, propugn6 San Vicente
(17) ABELLY, o.c., 1, 1', p. 117.
(18) S.V.P., XII, 291; ES, 577. Extracto del .Manual. en Maurice A.
ROCHE: Sain Vincent de Paul and the formation of clerics, 142-163.
(19) ABELLY, o.c., 1, 2°, 219 ss. Edition 1891, t. 11, pp. 282-284.
(20) Id. 1, 2°, 116-117.
(21) M. de BARCOS, Defense de feu Mr. Vincent ... (1668), 74-80.
(22) ABELLY, 1, 2°, 246-249.
(23) S.V.P., V, 568; ES, 540.
(24) Cf. P. COCHOIS, sup., nota 7.
(25) P. COLLET, Vie de Saint Vincent de Paul ... (ed. 1748), t. I, 600.
(26) S.V.P., XIII, 185-186.
(27) ABELLY, o.c., 1, 1°, 284-292.
(28) S.V.P., 11, 154; ES, 127.
(29) S.V.P., 11, 448; ES, 377.378.
(30) S.V.P., VII, 561; ES, 476-477.
(31) S.V.P., V, 489; ES, 463.
(32) S.V.P., XIII, 260.
(33) S.V.P., III, 273; ES, 251.
(34) S.V.P., XII, 84-85; ES, 390-391.
(35) S.V.P., V, 81; ES, 77.
(36) H. KAMEN, El siglo de hierro, Madrid, 1977, p. 284.
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RENEWAL OF FORMS OF SERVICE TO THE CLERGY
In every epoch of history, the moments of great vitality of the
Church have always been marked by an equally great vitality
among the clergy, zealous and attentive to their spiritual life. On
the other hand, the great crises in the history of the Church have
always had, and in a very great degree, their starting-point in a
profound crisis of the clergy. Consequently, when one wished to
restore Christian life, the first step has always been the reform of the
clergy. And from this reform has always issued a renewal of the lifi
of the clergy or the rebirth of ancient forms.
This law did not fail to be applied after the Council of Trent,
whose end was to rebuild, at least in its visible firm, a Christianity
divided by the controversies of the Reformation. The Council, in its
decrees, the Pope after it, and the Bishops and priests most open to
this problem, labored, each in his own sphere, to restore life and
stability to the spirituality and discipline of the clergy. We have
proof' of this in the work carried on in France by Berulle, Olier,
Eudes and Vincent de Paul. I do not wish to recite the history of this
period; we all know it. We know, too, how from these groups of
priests, who were united around these polarizing figures and communicated to others their same spirit, were born the new generations of priests, thanks to whom the ecclesial life again flourished
in France and elsewhere.
Vincent de Paul was a practical man and did not lose himself in
theoretical lucubration or in proposing unattainable programs. He
aimed at the practical and studied how to make efficacious the work
that Providence had given him to do in the Church. The mission
was the work which had flowered in his hands. He applied to it the
companions whom Providence had sent to hint. But he soon
realized (perhaps in rethinking and reliving his own experience)
that Gtr survival the fruit of the mission needed a terrain which was
continually preserved and made fertile by those who were the
ordinary pastors of these portions of God's flock. This is how the
work for the renewal of the clergy, already ordained, was born
(retreats, renewal of formation, Tuesday conferences) and the
formation of new clergy. First came retreats befirre ordination, in
which general information on the principal points of ecclesiastical
science and discipline was given. Then came the setting up and
direction of seminaries, in response to the decrees of the Council of'
Trent and the expectation which they had aroused.
Vincent de Paul felt fundamentally called ^"ad salutem
pauperum» , but he recognized the need for a serious ',disciplina
deco' to fully respond to the call for collaboration in the restoration
of the Church of God. This is the source of the heritage left to his
Community, following his example to maintain united the two
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aspects which led, even if the form is different, to the solution of the
one problem: the evangelization of the poor, the maintenance and
the growth of the fruits of this evangelization.
Faithful to continue in the Chruch the charism of its Founder,
the CM has never ceased to he concerned with evangelization and
the formation of those who evangelize. The progressive growth of
local Churches and of their ranks is such that they may be able
gradually to take over directly the formation of their clergy: the CM
has then ceded their place to the workers and the forces which they
themselves had established. But even today there are not wanting
Churches which ask for our collaboration, perhaps in a more
limited manner but also always significant, in seminaries. The
clergy still have confidence in our cooperation for maintenance and
growth along the path toward the priesthood.
The new Constitutions of the CM echo this situation, this
duty, and place the Community in a state of renewal, even in this
sector which is part of its authentic tradition, whether for the
formation of candidates for the priesthood, or for assistance and
spiritual aid to priests already engaged in the ministry, «In addition, confreres should provide spiritual asisstancc to priests whether in the work of their continued formation or in promoting their
pastoral zeal. They should try to arouse both in seminarians and
priests the desire of fulfilling the Church's option in favor of the
poor-, (N° 19). This is an important work. It demands of us
considerable effort in preparation, both individually and as a
community. This work is not exempt from the temptation to
abandon it, even in justifying this by a more direct donation to the
evangelization of the poor. Considering this danger, Father RICHARDSON took for the subject of one of his last circulars: service to
the clergy.
In order to be authentic and efficacious, the ministry for the
clergy requires of us the effort of renewal of our mentality, of our
methods and of our attitudes. We must effect in ourselves what we
propose to transmit to others.
I have no intention of saying everything on this subject; I only
want to present some points which can serve for our common
reflection,
1. Reflections which can serve as a starting-point in regard
to the spiritual situation of the clergy today:
A. One of the consequences, indirect but perhaps providential, of Vatican II is to have shaken more than a few certitudes,
putting us in a state of research, new and continued on fundamental
points. It is the older clergy who feel this most keenly, seeing the
collapse of the doctrinal and pastoral security which was theirs, like
baggage from their seminary formation. This was such a shock that
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recuperation. On the other hand, even the youngest clergy have not
sufficiently assimilated the doctrine of the Council documents and
of the post-conciliar magisterium. The clergy as a whole feel
strongly challenged by the rapid evolution of the world and of the
Church, but are not always in a position to give a decisive response
to the many questions put to them. It is lamentable that they have
not received an adequate formation, either in the importance of or
the urgency of a renewed and continuous formation which the
situation requires, formation which is not to be confused with a
simple and partial scientific ^,aggiornamento
B. At the same time and in counterbalance with this collapse
of certitude, the pastoral tasks have increased. The renewal desired
by the Countil exacts new structures and new methods, or at least
the necessity of living in a new spirit in regard to the past. New
forms of association, new ecclesial movements, the liturgical reform
itself, pastoral councils of the parish or the area, presbytereal
councils... . These are all new entities which have weighed on the
shoulders of a clergy, insufficiently prepared, and who must confront them daily. The Council would have wished to augment even
more the engagement of the laity to assume that which is more
specific to them, but this implication has not always been attained.
The laity are not always prepared to walk alone, without the
presence and constant instigation of the priest. Or, the priest, in
contact with new situations, feels profoundly discouraged, caused
by the diminution of strength as from the smaller number of
workers and the augmentation of pastoral duties.
C. For several decades the formation of seminarians, while
serious in the intellectual and spiritual areas, prepared the priest for
a life of very individualistic ministry. The life led by priests over a
long period of time and along these lines, created habits and a
mentality difficult to overcome. Thus, whereas the conciliar documents and those of the magisterium after the Council invite the
clergy to set up a community life, in re-examining the territorial
structures and the more rational distribution of priests, almost
always the priests experienced difficulties in renoucing a lifestyle
which had become second nature, and this even at the price of
remaining alone in a parish which does not take up all his time and
where he cannot serve in an adequate manner. The case of
communication facilitates contacts among priests of the same area
and from this flows a better understanding and a truer communion.
But the road to a community life which would bring more support
for the person and greater strength on the pastoral level, is still a
long one , perhaps because the experiences of living together, often
imposed, have had rather negative results. The new generations of
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priests are more open, more inclined to a positive solution of the
problem, but it is not always good to put all young priests together
for a common ministry or in the same pastoral area.
D. In the spiritual life of the oldest clergy, one can note the
systematic organization of acts of piety, given by the traditional
formation which they had. This is lacking in the life of the young
clergy, perhaps because they have never acquired it, as in the past.
This can imply a certain out-of-step or can give rise to embarrassing
situations for those who see in this a lack of spirituality, of prayer, of
an interior spirit expressed by forms of recollection, of silence, of
attitudes characterized by a well-determined style of life in the past.
The liturgical reform itself, the insistence on the primary value of
the liturgy and of liturgical prayer in the life of the priest, all that
has contributed to the breaking down of certain forms of devotion.
These have diminished also because their contents offered little
resistance. However, the priest has not always known how to
assimilate and bring up-to-date the proper values of the liturgy and
of his celebration (seen often enough in a sole ritualistic plan). Or
again, he has not known how to join these values to other elements
of spirituality, not belonging to the liturgy but necessary for an
authentic Christian life and to render the liturgy itself more efficacious.
I have advanced certain problems existing in the life of the
clergy. Each one of them can in its own way influence the life and
security of the priest. If to these problems is added or presented
those more profound, the crisis of the sacerdotal ministry in regard
to its specific nature and its efficacy, the difficulties created by some
conditions imposed in the ministry by the Church, such as celibacy;
the refusal of certain former forms, such as an exaggerated use of
sacramentals; then one more easily undestands this crisis of identity
of former years (and partly still today, even if it is a little less) which
affected the lives of so many priests. Reduced, or being themselves
reduced, to the sole ritualistic dimension, separated and strangers
to this full incarnation into human realities which would have
obliged them to be ferment, above all confession and every category, they have aggravated still more their crisis and many of them
have arrived at abandoning the ministry, sometimes even with the
justification of better, more direct and more spontaneous service to
their brothers. The new figure of the priest, capable of strong
involvement and of realizing the ideal of the spiritual life traced out
by Vatican II to respond to the needs of the Church and of the
world today, this figure is still in formation. This vocation invites
and obliges us to lend our collaboration, not in a spirit of superiority
and sufficiency, but in that humble engagement of service and
research, accomplished by the Lord Himself in the
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and that in the same spirit of humility of which St. Vincent made
use, after the example of the Lord, to serve his brothers in the
priesthood.
2. Our Service in the Formation of Candidates for the
Priesthood
The demand and request for our presence in seminaries for the
formation of candidates for the priesthood is certainly no longer the
same as it was three centuries ago: it was then characterized by an
appeal from the diocesan clergy, insufficient in numbers or not
prepared for this office. We no longer retain a theology, in vogue
some years ago, which desired that the life of the diocesan clergy
would be modeled on that of members of Institutes of perfection.
For that, our life was held up as a model for the diocesan clergy,
more especially as we were not religious in the full sense of the term.
Seminaries, especially Major Seminaries, which today are
confided to the Company are very few and difficulties are not
lacking in order to continue our presence there in an efficacious
manner.
Today, like the situation in past centuries, the requests come
from Churches still young, where native clergy do not yet exist in
sufficient numbers and with preparation. When a Province has the
possibility and members capable of such work, it should never
refuse. It seems to me urgent to place this problem in terms of
collaboration among the Provinces in order to respond to new
situations which are arising. One thinks here on the missionary
level; why cannot the problem be posed on the level of service to the
clergy?
Our presence in a seminary can take different forms. We can
take total responsibility for the formation by a local community
which would not necessarily be numerous. Or we can collaborate
fraternally and openly with the diocesan clergy, always in cominunity, either by our taking responsibility for the direction, or having
this confided to the diocesan clergy, or again one or several
members of the community can devote themselves to this work.
This last form pehaps is more frequent today than in the past. It can
he exacting through the necessity for integrating either the team
which directs the work or the teaching body with a cotnpoltent
which can give specific collaboration. It is not rare today to find a
seminary which serves, not only fix formation of diocesan clergy
but also for the members of various Communities of the local
Church; our collaboration then becomes a duty and concrete
co-responsibility in all the work of education. If the community is
established on the spot, collaboration is facilitated by the permanent
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collaboration should not be refused, if it entails that a confrere live
outside his habitual community. It will be a formative element for
the educating community of the seminary, inserted into the direct
service of the local Church. He should maintain with his community tics which will provide him with vital and constructive contact
with the sources of his Vincentian spirituality and of his vocation.
Our service, realized in one of the three ways indicated (or
possibly in others) demands on our part a profound insertion into
the reality of the local Church. In fact, there is question of forming
the aspirants to the priesthood in the spirituality proper to diocesan
clergy, which is to feel and to be at the service of a local Church
which has its own proper history, its concrete human and social
situations , its clergy into which the young will have to insert
themselves and work. One cannot think of a general and ascetic
formation which would be good everywhere, without the adaptations which are the sign of a vivifying ,incarnation,,. From this
arises the necessity for a certain stability of confreres and of the local
community.

3. Our Fraternal Presence in the Presbyterium
The presence of a CM community in a local Church should not
be just one of efficiency and activism in work. It should be a sign
and witness of a vocation realized with joy in an ideal of fraternity
(cf. Const. N° 31, 33) in the service of the Church into which we are
inserted. Under these conditions our presence can become a
fraternal service also of the diocesan clergy.
A. Above all, we must feel members of the diocesan presbyterium. Community life and exemption should not isolate us. Except
for the requirements of community life, we should insert ourselves
into the pastoral project, in all the activities, meetings, common
efforts, all the while working in the line of our charism. In a word,
we should set up a relationship and a fraternal mariner of acting in
the diocesan presbyterium, which will enable us to feel members of
it, close to others both for collaboration and in friendship.
B. This friendship should lead us to participate in the life of
the diocesan priests and to open our houses to them.
To go to them, either in accepting their requests for pastoral
collaboration, or simply in friendship to give them a sign of our
fraternal regard, especially in moments of great need, this is to
render more vital and more profound the sense of brotherhood and
communion; it is also to show to neighboring confreres the way to
share fraternal priesthood.
But we still have the duty of showing ourselves very welcoming
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house in regard to the neighboring confreres, to those who in a
more direct manner collaborate with us in the ministry, to those
who are nearer to us in friendship (this is an aspect of formation in
which we should conduct the priests). Our houses should be houses
fraternally open to the confreres of the presbyterium, for a relaxing
respite, to share our community life, to enjoy a fraternal moment in
prayer and conviviality. This is a recommendation of the Statutes,
"We will strive to receive confreres, priests and other guests in our
houses with hospitality,, (N° 41, 2°). This is easier in places where
we participate in the formation of seminarians. But I believe that
everywhere priests appreciate the welcoming presence of a community which provides them with times of more stronger cornrnunication in the area of spiritual life and in that of friendship. We
must, then, offer them this opportunity, putting them at their case,
opening to them not only the dour but especially our hearts. I
believe that this was the true attitude of Saint Vincent in his
solicitude to offer his assistance and to share with his brethren in the
priesthood.
C. In some cases this hospitable welcome of our houses can
even become more permanent, for a more or less longer time, when
that is required by situations of great necessity for a confrere of the
diocesan presbyterium. Our fellowship should not he expressed
only in symbolic aid, but it should be clothed in concrete and
effective forms which go farther than the simple contingency of the
moment. Before the presbyterium, as before the local Church, this
would be a testimony of our charity and of our solidarity with the
entire Church and all its members.
I consider the realization of these points as necessary, especially when our insertion in the local Church is accomplished by
pastoral care of a parish or of a sector confided in a unique way to
several confreres. This would be a pastoral service and at the same
time a means of building up communion among those who are
called to be, by vocation, builders and promotors of this fraternal
union.
4. Our Collaboration in the Ranks of the local Clergy is
another aspect of service and of formation of the clergy. Our
presence, our pastoral collaboration should he characterized by
engagement in evangelization and in the promotion of charity.
A. The ministry of evangelization in a Christian community
has practically no end. From this point of view, our work should be
formative for the presbyterium charged with responsibility fir the
community until they are brought to the point of constructing a
community truly completely ministerial, engaged in realizing this,

- 161 -

in forms and gifts which come to them from the Spirit, as Church,
sign and sacrament of salvation for all men and especially for the
poorest. Here lies the entire problem of formation of the Christian
community and of its leaders to understand giving value to the lay
ministry (this will be the subject of another talk).
B. One of the characteristic and traditional aspects of' our
evangelization , which can be usefully revived, is to leave established
the charitable engagements of the community being evangelized.
Formerly, that was accomplished by the creation of a «Charity,, a
group of persons who devoted themselves to the exercise of charity
as a personal expression of their gift to the neighbor. Today, the
Christian communities and their pastors should be led to the
exercise of Christian solidarity on a community and universal level,
reaching engagements which go beyond the limits of the parish.
Our service will consist in forming the community and its pastor for
this truly ecclesial engagement which helps their growth personally
and as Church.
It is important for us to help these groups to feel themselves
part of a Church, to feel themselves profoundly of the Church, not
turned in on themselves to the point of taking pleasure in their own
activities and their own progress, not to feel themselves limited to
the restraining horizon of their parish but open, available for the
growth of the entire Church, through their work of charity which is
not separated from the primary and fundamental work of evangelization and witness.
All that is part of our collaboration with the local Church and
becomes a service of formation for the presbyterium and the
particular communities. This is one means at our disposal to aid us
to realize the norm of the Constitutions, previously cited, to know
how to stimulate in the priests ,the desire of fulfilling the Church's
option in favor of the poor, (N° 19). This collaboration is of more
value than many theoretical discourses,.
5. Spiritual Retreats and Meetings are today still one of the
forms recommended by the Church as means of revision and
spiritual renewal. In this area, too, the Community has a tradition
which must be renewed. The situation of the clergy and the need for
spiritual retreats is very different today than it was in the time of St.
Vincent. There is question, not of doing again materially what was
done then, but inspired by the past, to make use of the potential, the
living elements which history contains.
We must keep present before our eyes, I believe, two difficulties, when one speaks of retreats. The clergy see the spiritual
retreat much more as an important time in their personal life than a
time in which, in addition to their personal, spiritual life, the
ecclesial communion in the preshyteriurn gets a new start. For this
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personal choice, a milieu different from the ordinary, in such a way
that they can unite the spiritual part to a certain escape, a certain
relaxation, especially if the place chosen enables one to have a new
experience of prayer and of spirituality. This is the first problem.
The second is that, in the selection of a milieu for the spiritual
retreat, he seeks a confortable place, with material conveniences
and silence... . These are the two aspects which have certainly
contributed to reduce the frequency of retreats in our houses.
However, this is not the only aspect. We can also point out the lack
of qualified people. To present ourselves before our brothers in the
priesthood in these important times, it specific preparation in the
areas of theology, the Bible, the liturgy and spirituality is necessary.
I believe that we trust review our work of welcome and of
preparation in order to succeed anew in offering this important
service for the spiritual life of a priest and of the sacerdotal
community of the diocese, instead of limiting ourselves to welcoming only a much smaller group of the elderly and traditional friends,
who are bound to us by the memory and the nostalgia of the pat, or
who accept corning to us because they have no other possibility. We
must make a great effort to reopen our houses or to lend ourselves
as a community for a service of such great value.
Our collaboration is still direct and continues in many cases for
monthly retreats to the clergy. However, these, too, present difficulties : resigned acceptance by the priests, limited participation,
easy disengagement, presence without conviction. But on the other
side, there is equally attention to and open acceptance of it word and
a message, rich in content. These encounters can become far from
unimportant in a program of continuing formation of the clergy,
firstly under the spiritual aspect, but also to stimulate interest in the
topics of reflection and theological study, or again as moments to
learn to pray better and more intensely, especially in regard to
liturgical prayer, fittingly directed (celebration of certain parts of
the liturgy of the Hours, celebration of the Eucharist, penitential
celebrations, etc.).
Among the elements which can contribute to the renewal of
this ministry in favor of the clergy. I see the need to emphasize this
one: ecclesial communion of the priests among themselves and with
the Bishop (it would he good for the Bishop to participate, not only
to listen to his priests, but also to pray and live with them), the lite
of prayer and the manner of praying, especially the prayer of the
Church, deepening its mode, style and the intensity of its r<•Ie•bration , especially in the liturgy of the Hours (the Christian and
Christological reading of the psalms, for example is very little
known ), community engagement of conversion, life together in
dialogue, moments for encounters and priestly fraternization, etc.

- 163 The modalities of renewal in the way of making retreats are very
numerous . The most important aspect is to take into account the
particular needs which are born of local situations and to bring
thereto this fraternal cordiality which is proper to our tradition,
inherited from Saint Vincent hint^< If.
6. Collaboration in the Continuing Formation of the Clergy
It is this aspect that the Constitutions emphasize explicitly as a
field for our service. If, as a matter of fact, our ministry for the
formation of the clergy in preparation for the priesthood was
necessary in the time of Saint Vincent, today the area of the greatest
urgency is that of formation which is termed, continuing. This
consists in helping the priests, during the years which succeed their
entrance into the pastoral ministry, and at certain special moments
in the life of the presbyterium; that should be accented.
Recommendations apropos to this formation, previously announced by the Council documents (cf.v.g. P.O. 7) were explicitly
dealt with in a letter of the Sacred Congregation for the Clergy of 18
October 1968.
In some dioceses there have been endeavors and some ends
have been attained. In others, projects are very small and little
advanced. It is true that the clergy are not always ready to enter into
this path of renovation, perhaps because of a fear of the work that
would be required or of a radical change in prospective. However,
in the majority of cases, one is satisfied with it part of the program of
continuing formation, a greatly limited part, comprising a theological and pastoral «aggiornamento,,.
An important point, it seems to me, is the fact that the
initiative of continuing formation for the clergy should he and be
realized as an engagement of the local Church and not as an
initiative which starts with us or is managed by us. It would then be
seen too much as something apart and subject to personal appreciation.
Before speaking of continuing formation for hoters, let its ask
ourselves if there is something in this subject for its, for our
Community, for each member of the Community. The reflection
which we are making in regard to assistance to be brought to the
clergy, could it not be a moment of engagement and of departure
for ourselves?
In the first place, let us try to have a clear idea of what
continuing formation is and what it demands. For more facility, I
refer to the documents of the Italian Bishops which seem to me to be
of value for everyone.
Concept, necessity, finality: 'The most important objective of
continuing formation, especially today, should he that of stirnul-
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ation to a continuous verification of oneself and of one's activities
proper to the ministry, in function of others and of circumstances;
to know how to develop the capacity to listen , to understand and to
collaborate with other priests, religious and laity, to effect a going
beyond the divisions which too often separate the generations and
the functions (young and old, pastors and vicars, etc.). Continuing
formation can also become one of the most valuable means for
growth in community spirit which is a sign of maturity and which is
greatly desired today, but which is seldom attained, even among
priests... .
In the second place, continuing formation aims especially at
hindering the cultural impoverishment, understood in its widest
meaning, the loss of evaluating ability which prevents sclerosis in
the spiritual life, to go beyond superficial empiricism which is easily
found in persons who do not engage in study and reflection. In
addition, continuing formation tends to develop communion in the
presbvteriutn, the circulation of ideas and experiences firr mutual
enrichment.
It is a question , in fact , of maintaining our culture and our
mentality in accord with our times, especially today, where rapid
change in social life , in a deepening of the faith and theological
sciences , very quickly introdcue s great and profound variations...,,.
In another document, ,Seminaries and Priestly Vocations,,,
which presents the different areas of continuing formation, we read:
«It concerns, in the first place, knowledge. It is concerned with
steadfastly following the effirrt of the Church to enter ever more
fully into the mystery of its Lord . It concerns an (,aggiornamento^^
apropos of the diverse interpretations existing among contemporaries, in such a way as to be able to dialogue with them in an adequate
manner.
It regards also the pastoral ministry: new conditions of life
must receive new replies. Following a deeper undestanding of the
Christian mystery and of man today, pastoral propositions are to he
renewed.
It regards, finally, spirituality. There is question, not only of
deepening in various ways the motivations of the sacerdotal life, but
of discerning new expressions in order to be faithful to our specific
engagements.
These three levels of formation must go together, for they are
mutually inclusive,,.
The modalities firr realizing a plan of continuing formation can
be very varied. They range from intensive courses in a specific place
(that is preferable to other, more fragmented forms) to regular
meetings, sufficiently long to also permit living a fraternal life, etc.
This commitment is certainly engaging and also raises fears.
How can we insert ourselves into it as a community?
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continuous rediscovery of the sacerdotal being, properly so-called,
and the engagements which this included. Here is a page from our
traditions which we should reread, that it may become an inspiration.
In our planning today, once we ourselves are well convinced of
it, our duty could be that of becoming propagators of this initiative
in meetings with the confreres, in retreats, and on all favorable
occasions. It could also be to give our collaboration (this is easier
and more obliging there where we are engaged in the formation of
aspirants to the priesthood). It could be to put our welcome and our
structures at the disposition of this formation.
I am convinced that continuing formation is the path which the
Spirit of God has given to his Church today for effecting a profound
renewal, as formerly in history, by the renewal of the clergy.
Can we be absent from this, either in refusing to engage therein,
or in refusing to help others, without betraying our vocation'
7. In the area of Friendship
Up to this point, I have put forth a series of initiatives , more or
less formal and traditional in our ministry for the clergy. They are
not new, but they should rather be renewed in spirit, content and
the way in which they are effected.
The most important aspect, in my opinion, of this new style is
friendship, brotherhood with the priests of our presbyterium. This
is far superior to all that is codified or capable of being codified, for
it is a vivifying element. If formerly the influence of a proposition
could be successful because of the post occupied, today what
convinces and leads to accepting to feel participants in the same
sacramental and human realities, is sincere friendship which shares
life with its experiences and its teachings. The Lord Himself, to be
"the way,,, became one of us, taught by participation in the same
obedience before the laws of human life.
Conclusion
Without illusions, let us believe in the vocation that the Church
still recognizes for the Community and live in the way traced by Saint
Vincent who desired both the salvation of the poor and the formation
of the clergy. This is our way of being disciples of Christ in imitation
of Saint Vincent whom we have chosen as our model of perfection and
of the spiritual life. This is our proper way of responding to the
strongest preoccupation of the Church today: to renew the pastors so
that the flock itself may live of that perpetual newness which comes
from Christ, Prince of Pastors.
Carlo BRAGA, C.M.
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LE MINISTERE DES LAICS
Un des themes les plus frequents clans la pastorale et la
reflexion ecclesiologique depuis le Concile, est certainement celui
des rinisteres, ou plus precisement, celui du ministere clans I'Eglise. Sur cc theme la litteraturc cst tres abondante: les documents du
magistere ont tleuri, et surtout on a lance des experiences qui ont
marque la vie de l'Eglise. La persistance de cc theme dit asses qu'iI
ne s'agit pas 1a d'une mode, d'un caprice , ou d'une We de quclque
theoricien , mais plutot d'une reponse a une exigence ressentie dans
l'Eglise d'aujourd'hui.
Dans cc courant des experiences pastorales et de reflexion
thsologique, s'inscrivent certaines determinations des Constitutions
de la CM. qui ont besoin d'etre plus lortement comprises pour une
realisation plus complete clans la vie de la comtnunaute. C'est
pourquoi cola fait partie de la reflexion proposes dans setts Rencontre.
Traditionnellement , la fin de la CM est specifies et concretisee
par la determination " ad salutem pauperum, et par cette autre ^,ad
cleri disciplinam^, . Celle-ci est ainsi decrite par Saint Vincent:
«aider les ccclssiastiques a acquerir les sciences et les vertus nscessaires a lour state (RC. 1). Et cette indication a inspire notre service
du clerge clans la formation des candidats au sacerdoce et clans
]'assistance spirituelle des pretres qui venaient a nous pour le
maintien et la croissance de leur vie spirituelle et pastorale. C'cst la
un ministere qui a eu ses limites et ses vicissitudes, nous en savons
quelque chose clans nos diverses Provinces.
Les Constitutions de 1980 veulent la CM. «en etat de perpetuel
renouveau ,^, pour etre en mesure d'ouvrir des voies nouvelles (N°
2). Dans setts attitude, se rappelant Xaction de ]'Esprit du Seigneur qui passe sur elle' (Introduction), la CM a redefini et tnieux
specifie les tnodalites par lesquelles Ole entend rsaliser sa fin «suivre
le Christ Evangelisateur,,. Le traditional "ad cleri disciplina ^m" cst
ainsi renouvele "aidant a la formation des clercs et des Imes, les
amenant a prendre une part plus grande clans ]' evangelisation des
pauvres,, ( N° I, 30).

Une lecture superficielle de set article pourrait ne pas en faire
sentir touts la nouveaute et le contenu . 11 faut done passer au N° 19
de ces memes Constitutions.
Apres avoir rappels et confirms Ic ministere traditionnel du
service du clergy par la formation dans les ssminaires et I'assistance
spirituelle et pastorale, la collaboration pastorale avec les pri'u•es, le
texte poursuit: 4es confreres ... s'appliqueront a susciter des lairs et
a les preparer avec soin a ]'exercise des ministeres pastoraux
necessaires a la communaute chretienne'. L'aspect nouveau, pregnant c ' est d ' avoir compris la valcur et I'urgence des ministeres des
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laics, non-ordonnes, clans I'Eglise d'aujourd'hui, pour une vie plus
intense des communautes chretiennes.
Cela entre clans la ligne theologique de Vatican II qui veut
clans ]'Eglise "unite de mission et diversite de ministere'>, ou, selon
une autre expression devenue maintenant classique "une Eglise
toute ministerielle».
Malgre ce stimulus pastoral, le prohleme des ministeres laics
est encore ouvcrt sur lc plan pastoral et susceptihlc de developpement et d'experienccs clans la vie ecclesiale. Je dirais tncmc clans
I'activite et la vie apostolique de la CM.
D'ou, notre reflexion:
- quelques considerations de type doctrinal et historique
- quelques orientations qui en ressortent pour faire avancer
les ministeres non-ordonnes
- quelques suggestions sur ce que pout faire la CM, par
rapport aux ministeres non-ordonnes.

REFLEXIONS DOCTRINALES
Pour comprendre le sens et la valcur d'un ministere diversifie
et reparti entre les membres de ('Eglise, scion les dons de ]'Esprit,
jusqu'a former (une Eglise toute rninisteriellc», it nous faut approfondir 1'excmplc du Christ et la pratique do I'Eglise, surtout de la
primitive Eglise, qui collabore clans des formes diverses scion les
charismes, mais toujours clans une tension unique, pour 1'edification du Royaumc de Dieu.
1. Le ministere du Christ
Il est tout a fait normal que notre reflexion se centre d'abord
sur le Christ, principc de ]'Eglise et qui se presents a ]'Eglise
comme type et exernplaire de donation et de service au monde pour
realiser le salut des croyants ct la gloirc du Pere.
Nous pouvons resumer la mission ministerielle du Christ par
quatre images profondcment bibliques: berger, serviteur, pretre,
maitre.
A. La figure de BERGER est traditionnelle deja dans I'A-T.
Elle est appliques a Dieu et a "celui qui dolt venin> pour marquer la
mission ct lc ministere de rassernblement du peuple de Dieu. Le
salut est, en effet, offert par Dieu genereusemcnt, mais it est a
realiser dans une communaute, dans un peuple Mu par Dieu
lui-meme. C'cst IA I'origine du peuple elu, le peuple des appeles a
former ('unite autour de Dieu, pasteur de son troupeau.
Dans Ic N-T. le Christ se presence lui-meme comme le berger
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son sacrifice et sa glorification.
C'est pour cela qu'une telle image ne peut manquer d'ordonner notre reflexion et ]'action pastorale de I'Eglisc. Et ceux qui,
clans I'Eglise, ont une mission doivent savoir qu'elle est participation a celle du Christ, chef des bergers. Its en sont ]'image et le
Christ continue par eux sa propre mission.
B. Une autre image est celle du SERVITECR qui precise
cells du berger. Serviteur peut signifier celui qui cst ministre, qui
accornplit son service pour un autre, oil encore cclui qui est esclave,
en totals dependance de son patron, clans son titre comme clans son
action. Le Christ, lorsqu'il se sert de eette image, passe d'une
signification a l'autre.
Service, disponibilite pour les autres, donation aux autres,
c'est cela que le Christ a montre clans sa vie, et c'est ccla qu'il
demande de ses collaborateurs: «cclui qui vcut titre le plus grand
parmi vous, doit se faire serviteurn,. Et parlant dc lui-memo, Jesus
dira qu'il n'est pas venu pour titre servi mais pour servir. Et cela
jusqu'a la dcrniere Cene ou 11 manifesto clairement, en parole et par
1'exemple, sa disposition intcricurc: <,Vous rn'appelez maitre ... jc
vous ai lave les picds ... pour que vows fassicz de memo". Bien plus,
it declare qu'il vcut encore titre serviteur de ses fideles all banquet
celeste ou it scrvira a table ceux qui font suivi et accueilli.
Dans l'optique du service, Jesus s'applique a lui-meme les
traits du «serviteur de Yahve» , souffrant, rneprise, devenu prophete
pour enseigner, sacrifice et alliance pour unir a lieu son peuple.
Ainsi le serviteur de Dieu devient, clans l'obeissance, ]'humiliation
et la douleur, le serviteur de l'homme pour le racheter.
La primitive Eglise s'inspira volontiers de cos textes bibliques
pour esquisser clans ses hymnes la figure du Seigneur clans les
aspects les plus expressifs de son amour ct de sa donation, ^,il se
depouilla lui-meme, prenant la condition d'esclave ... it s'humilia
lui-mcme, se faisant obeissant jusqu'a la rnort sur la croix ... c'est
pourquoi Die 1'a exalte».
C. De plus le Christ cst aussi PRETRE, titre et qualification,
dont Jesus ne parle jamais, memo si cela est bien present a son
esprit. La lettre aux Hebrcux cn fera un point central de son traite
theologique: le Christ est Ic nouveau pretre qui trascende touter les
formes du saccrdocc ancien. 11 est le pretre de la Nouvelle Alliance
qui instaure la veritable communion entre Dieu et les hommes et
entre les hommes. 11 est le pretre qui s'offre lui-memo en sacrifice
pour sauver ceux qui grace a lui s'approchent dc Dieu. 11 est
]'unique pretre qui n'a pas besoin d'etre substitue clans ]'essence de
son rninistere: crux qui de fait portent le nom de prctres ne sont que
ses representants.
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Le sens ultime du sacerdoce, qu'il s'agisse du Christ ou de ses
collaborateurs, c'est d'etre au service des hommes, d'etre la forme
la plus efficace et la plus necessaire du service. En prenant la nature
humaine, le Christ a realise pour ses freres la forme la plus parfaite
du service, dormant sa vie pour la redemption du monde. Dans sa
mort sacercfotale, le Christ se presente comme d'homme pour les
autres>', comme celui qui s'offre pour reconcilier ses amis avec le
Pere et par la entre eux. En tout et toujours, avec cet esprit de
genereuse donation it est vraiment «serviteur du Seigneur>'.
D. Enfin, Christ est MAITRE. Cette image rappelle le Verbe
kernel de Dieu, la parole vivante du Pere, envoye pour instruire et
convoquer les nations clans le Royaume. L'Esprit du Seigneur qui
descend sur lui le consacre avec Thuile de ('exultance pour que les
hommes puissent reconnaitre en lui le Messie, envoye pour porter
aux pauvres ]a bonne nouvelle du salut. La predication et les
miracles servent a l'annonce du Royaume. Sa mission tend a
realiser clans les hommes la connaissance du Pere et son mystere, et
a reunir les enfants de Dieu disperses. Comine clans 1'A-T. Bans la
vie du Christ et de l'Eglise, la parole est un element de convocation
et d'edification du peuple des elus. La mcme parole indique la verite
et le chemin du Royaume. Et si jamais, durant sa vie terrestre, le
Christ ne s'est declare pretre, it n'a jamais manque par contre
d'affirmer et de souligner Bans ses attitudes son autorite de maitre.
Apres Paques, en communiquant aux ApBtres 1'Esprit-Saint it leur
transmet sa mission: it veut qu'ils soient maitres et continuatcurs de
la mission que lui-memo avait rccuc du Pere, ,comme le Pere m'a
envoye, moi je vous envoie ... Allez ct enseignez>>.
2. Le ministere de l'Eglise
>'En cette si grande oeuvre par laquelle est rendue a Dieu unc
gloire parfaite et les hornrnes sont sanctifies, le Christ s'associe
I'Eglise, son epouse hien-aimee>>, nee sur le Calvaire de son cote
ouvert et manifestee au monde a la Pentecote, comme signe visible
et efficace de salut pour 1'humanite. Le mystere de 1'Eglisc est
profondement uni a celui du Christ, et la comprehension du
mystere de l'Eglise est facilitee par la comprehension du mystere du
Christ. En elle, se rctrouvent les memes traits que clans le Christ
berger, serviteur, pretre, maitre. Elie est intirnernent associee a la
vie et a l'activite do son Chef, ct par le fait rnerne, elle se manifeste
necessairement avec les mernes caracteristiques de service et de
sacerdoce, comme son Seigneur.
. L'approfondissement theologiquc de la nature et de la mission
de l'Eglise par Vatican II, tout en rnettant en lumiere son essence
de prolongement du Christ clans le temps, n'a pas manque de
mettre en relief la necessaire attitude ministericlle.
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A. L'Eglise dolt etre -servante,, a Vintage du Christ, serviteur
obeissant du Pere pour le salut des hommes. C'est la une attitude
qui doit dormer sens et orientation a son existence, a sa disponibilite
pour autrui, revivant sans cesse ]'attitude de son chef, devenant a
son exemple, ' toute ministerielle' .
B. Ce ministere est accompli, par vocation, par tout le peuple
des sauves. De fait, par la force du bapteme, tous et chacun des
croyants sont configures au Christ, roi, pretre et prophctc, mais
]'esprit donne au bapteme distribue dons et charismes divers, qui
doivent se traduire dans la diversite de participation a ]'unique
mission, la construction du Royaume de Dieu, par le moyen de la
parole et du service de la charite, de la celebration des sacraments et
de la pricre dans la communaute. Chacun, a la mcsurc du don recu,
doit devenir ,fidele dispensateur de la grace multiforme de Dieu,
pour la construction de tout Ic corps, dans la charite» (Eph. 4,6).
C. Dans cc pcuple, tout entier sacerdotal, le Seigneur lui-mcme choisit certains, parmi les freres, par ]'imposition des mains, it
les configure d'une facon particuliere a lui-more comma chef, ]cur
donnant le pouvoir de celebrer le sacrifice ,In Persona Christi,,, de
pardonner les peches cn son norn, et de continuer le ministere par
lequel, lui-meme batit, sanctifie et gouverne son people.
D. Cela n'empeche que les laics, a cause de leur participation
au sacerdoce royal du Christ, out eux aussi unc mission propre dans
I'Eglise. Et ce n'est pas settlement par le temoignage de leer vie
chretienne, en faisant le bien dans tin esprit surnaturel, dans une
certaine participation ou collaboration avcc le rninistire hii rarchique. Its sont appeles a exercer les rninisteres, les services qui, salon
le don do la grace re4ue de I'Esprit, peuvent cider a accomplir la
mission de 1'Eglise dans lc monde. Le fondement do lour mission
c'est leur sacerdoce baptismal. Leurs ministeres restent «laIcs', ils
ne viennent pas d'un don special de ]'Esprit par une ordination,
mais ils n'cn sont pas mains dons dc ]'Esprit-pour son Eglisc.

REFLEXIONS SUR L'HISTOIRE
1. Dans l'Eglise des origincs , la conscience d'une vocation
de route la communautC, est Bien claire.
A. Les ApBtres se sentcnt revetus d'une mission speciale de
services des freres. Its servent la cornnrunaute qui leer est confree,
ils se choisissent des collaborateurs (cf. election des diaeres); ils
mettent a la tote des communautes des personnes porn- soutenir et
guider ces rnemes communautes (cf. voyages de Paul). Its nc
manquent pas de recommander aux cornrnunautcs d'avoir Cgard,
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respect et charite envers ceux qui Ies dirigent (cf. I Thess. 5,12-13)
et qui sont, en general, des personnes qui n'ont aucune fonction de
ministers hierarchique.
B. La communaute, eduquee par les Apc trey, a conscience,
d'etre un corps dont le Christ est la tetc, les membres multiples avec
chacun une mission propre et specifique, qu'il faut remplir pour le
Bien commun. Les textes fondamentaux de reference sont: Rom.
12,4-8; 1 Cor. 12,4-11; Eph. 4,7-13. Les ministeres principaux
pour 1'edification du Corps du Christ, sont ceux de prophete,
docteur. Mais aller plus loin dans l'identification dc lours functions
specifiques semblc difficilc.
C. Le role des Apotres et de leurs successeurs par rapport a ces
ministeres est de coordonner lc service des charisrnes et des dons de
]'Esprit, de facon a arriver a l'edification et a la croissance harmonieuse de l'Eglise. Ces dons, en effet, sont pour le bien de tous, ils
sont donnes en vue de la charite et ils naisscnt do la charite,
c'est-a-dire, d'une communaute fraternellc a batir. Lour qualite est
multiple, comme sont diverses les listes donnecs par S. Paul, parce
qu'elles repondent certainement a des situations particulieres et
variables. Cependant, it y a une exigence fondamentale: que le don
de 1'Esprit snit reconnu, que le candidat fasse preuve de son service
et que la communaute ratifie ces dons et ces services.
En resume, nous pouvons dire que dans l'Eglisc apostoliquc, it
existe un ministers hierarchique, donne par ]'imposition des mains
pour diriger et sanctifier la communaute. Mais, chaque communaute
doit se dormer en plus une organisation et unc repartition des taches
particulieres pour aider le rninistere hierarchique et ctre compl6nlentaires de celui-ci. Le message capital de Paul semble ctre: respect des
dons de chacun pour le service de tous, attention pour decouvrir de
nouveaux charismes, preoccupation pour l'efficacite des ministeres
et par IA grande souplesse clans I'adaptation aux situations divcrscs. 11
est done clair que le rninistere vient de 1'Esprit en vue du bien de la
communaute. Celle-ci se sent appelee a incarner Ic ministcre Bans des
services multiples suscites par la situation particuliere. Ces faits sont
susceptibles d'ctre mis en valour de nosjours.
2. Dans les siecles suivants , macs assez tot, on assiste a une
concentration du ministcre darts les ministeres hierarchiques jusqu'a inclure dans la hierarchic les quatre ordres tnincurs (comme
derivation et explicitation du sacrement de l'Ordre). Ainsi, les
iinisteres deviennent pcu a peu un simple passage vers Ic presbyterat correspondant a autant de degres hierarchiques et seulement
conies aux clercs. C'est par eux qu'on devient clerc.
Le laicat devient par stapes uniquement sujet receptif et
obeissant, sans aucune veritable participation directe a la construction de la communaute. Ainsi I'ancien aphorisms de la tradition qui
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remonte aux Peres "il y a deux sortes de chretiens; les catechumenes
et les fidelcs" se transforme petit a petit en cet autre plus juridique et
classique "deux sorter de chretiens: les clercs et les Imes.
Encore un peu et la concentration hierarchique du ministere
finit par mettre en relief et a valoriser seulement la figure et faction
du pretre, sur qui pose tout le poids de la construction du Royaume
de Dieu, clans la triple dimension: enseignement, sanctification et
gouvernement. Les laIcs n'ont plus que le droit et le dcvoir d'obeir!.
La tentative des XII° et XIII° siecles par laquelle des mouvements populaires reclamaient un role actif clans la vie de I'Eglise en
particulier pour l'annonce de I'Evangile, cut un reponse totalement
negative de la hierarchic. Les motifs de cette reponse etaient la
peur, l'impreparation theologique des membres de ces mouvements, la mefiance, la defense de certains droits ... mais la situation
n'a pas pour autant change Bans les siecles suivants.
C'cst seulement, clans notre siecle, avec la naissance de ]'Action catholique, que Ics laics se sont vus invites, meme d'une facon
pressante, a collaborer a I'apostolat hierarchique de l'Eglise, sans
leur reconnaitre une fonction ministerielle propre et specifique. Le
caractere baptismal leur donnait le droit de ',recevoin, les sacrements (ainsi pane (1e.ja S. Thomas) mais it les laissait clans une
passivite totale pour cc qui regarde ]'engagement direct clans l'apostolat. Nous sommes tres loin de la vision de la participation active au
sacerdoce royal et prophetique du Christ clue Vatican II exige des
IaIcs. 11 suffit de rappeler qu'cn 1947, encore, Pie XII DANS
L`ENCYCL.IQUE "Mediator Del,, sur la liturgie et la participation
du peuple, ignore ]'expression "sacerdoce des baptises. Lorsque,
clans cette meme encyclique, it parlc de la liturgic comme "action de
I'Eglise», it entend toujours ]'action de la hierarchic, des ministres
ordonnes ou du clcrge. C'etait alors chose courante clans l'Eglise.
Mais cette vision rcductrice des laics clans I'Eglise et clans sa
vie est-elle vraiment changee apres Vatican II?
3. Dans la doctrine de Vatican II Ic probleme des ministeres
laIcs est pris en consideration par rapport a son origine, a savoir Ic
sacerdoce des baptises comme participation au sacerdoce du Christ,
- par rapport, au devoir de tout baptise de mettrc ]es dons recur
de I'Esprit au service de I'Eglise et du monde pour la construction
du Royaume dc Dieu,
par rapport aux nouvelles exigences noes de la diminution, un
peu partout, du clcrge, ou des diflicultes particulieres dc I'Eglise.
Mais aucune disposition pratique nest proposee, a ]'inverse de cc
qui s'etait fait pour le diaconat. II est a rernarqucr aussi que les
textes conciliaires n'ont pas tous un langage clair et univoque. Bien
plus, it y a des confusions possibles entre I'apostolat cn general, le
temoignage et faire le bien, entre cooperation a l'apostolat hierar-
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chique et ministere clans le sens le plus propre du terme. Et
pourtant it est important que le Concile ait vu le probleme et qu'il
ait commence a susciter l'inquietude en vue d'une solution qui
depend , naturellement , de la maturation de la reflexion ecclesiale et
des experiences connexes.
En 1971 , le Synode des Eveques a traite le probleme du
ministere presbyteral sans s ' eloigner des limites de cet aspect du
theme . 11 n'a pas etudie le probleme du ministere en general pas
plus que celui du ministere specifique des laic:s.
En 1972, nous avons la premiere prise de position officiclle,
point de depart sur et qui donne une orientation . Paul VI avec le
Motu proprio ^,Ministeria quaedam,, reforme la discipline des
,,Ordres mineurs., determinant avant tout que I'appartenance au
clerge est He a ('ordination au diaconat, que demeurent en place,
pour I ' Eglise latinc, seulement le lectorat et l'acolytat , ces services
ecclesiaux n'etant plus un ,Ordre,, ( done reserve aux clercs) mais
un "ministere,, que pourra recevoir un laic dans un rite liturgique
approprie. Paul VI laisse aux Conferences episcopales la faculte
d'instituer d'autres ministeres requis par les exigences des Eglises
particulieres . C'est 1a le premier pas dans une nouvelle discipline de
l'Eglise qui remet cette matiere dans le sillage de la tradition la plus
ancienne . Et c:ela meme s'il y a des limitations bien visibles, par
exemple; l'obligatioon de conferer ces ministeres aux candidats au
diaconat et au presbyterat (cur fait conserver une certaine saveur
clericale, ]' exclusion des femmes pour ]'investiture officielle et
liturgique, cc qui cree une discrimination que notre sensibilite
moderne accepte difficilement.
Parallement a ce changement de ]a discipline se repandit Ic
ministere extraordinaire de I'Eucharistie . Le nombre de ceux qui
ont recu cette charge est certainement fort grand . Cela a marque un
tournant sur un point jusqu ' alors tres ferme et sacre . Mais, dans cc
ministere , combien y-a-t-il de vrais lairs? Nous ne pouvons pas
passer sous silence que la majorite de ces ministres sont religieuses.
Dire que les Conferences Episcopales ont mis en route les facultes qui leur etaicnt donnees par Paul VI, scrait aller trop loin. Et
meme la collation des deux ministeres reconnus par I'Eglise a ete tres
limitee . La creation de nouveaux ministeres est quasirnent nulle, a
part quelques tentatives isolees et pas toujours arrivees a terme.
Sur le plan theorique , au contraire, la necessite des ministeres
lairs a ete confirmee par les Eveques, surtout ceux des jeunes
Eglises, comme necessaire ajustement des structures ecclesiales aux
cultures nouvclles et aux situations neuves . Les derniers Synodes cn
ont fourni l'occasion . On y traitait de ]'evangelisation ou do la
catechese , alors est apparue de suite (' exigence d'affronter ces
problemes avec de nouvelles structures et de nouvelles solutions.
Paul VI accepta cette pensee et recommanda de faire avancer la
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4'Ainsi prend toute son importance la presence active des Imes
dans les realites temporelles. 11 ne faut pas pour autant negliger ou
oublier l'autre dimension: les la ^ cs peuvent aussi se sentir appcles
ou ctre appeles a collaborer avec leurs Pasteurs au service de la
communaute ecclesiale, pour la croissance et la vie de celle-ci,
exercant des ministeres tres diversifies, selon la grace et les charismes que le Seigneur voudra bien deposer en eux ... Nous encourageons I'ouverture que, clans cette ligne et avec cc souci, 1'Eglise
accomplit aujourd'hui. Ouverture a la reflexion d'abord, puffs a des
ministeres ccclesiaux capables de rajcunir et do renforccr son propre
dynanisme evangelisateur... Dc tels ministeres, nouveaux en apparence mais tres lies a des experiences vecues par l'Eglise tout all
long de son existence, par exetnple ceux de catechetes, d'animateurs de la priere et du chant, des chretiens voues au service de la
Parole de Dicu ou do ]'assistance des freres dans le besoin, ceux
enfin des chefs de petites communautes, des responsables de mouvemcnts apostoliques ou autres responsables, sont precieux pour
]'implantation, la vie et la croissance de I'Eglise et pour sa capacite
d'irradier autour d'elle et viers ccux qui sont an loins.
Certes, cues sont precieuses les realisations faites surtout daps
les Eglises ou it y a peu de prctres et de diacres, pour 1'animation
des communautes, specialement cellos qui sont petites on dispersees, ou encore pour les communautes de base on pour des groupes
particuliers. Ces animateurs re ^nplissent leur ministere suit clans la
vie des communautes qui Icur sont confiees, soit clans la celebration
liturgique qui, en l'ahsence de prctre, permet a la communaute de
vivre le mystire chretien. Les exemples pourront se confronter dans
le dialogue. Mais, sur ce point, Ies jeunes Egliscs sont un exernple et
un stimulant pour les Eglises de vicille chreticnte.

ORIENTATIONS PASTORALES POUR L'ORGANISATION
DES MINISTRES LAICS
La reflexion theulogique, partant des idees de Vatican 11, a
cherche d'approfondir Ic concept et le fondement du ministere clans
I'Eglise. Et si le probletne est maintenant clair pour cc qui concerne
le ministere ordonne, le chemin de l'approfondissement theologique
du ministere des laics et one evaluation des experiences en cours ne
sont certainement pas arrives a des conclusions. Cependant du
debat on sent deja emerger certaines orientations doctrinales et
pastorales qui permettent d'avancer avec plus de surete..Je pence
que cola pourra noun aider a organiser plus efficacement le travail
apostolique de la CM. Bans l'Eglise d'aujourd'hui.
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Voici quelques points fondamentaux qui emergent assez clairenuc n t l

1. Le ministere des Iaics, fonde sur le sacerdoce des baptises et
enrichi des dons particuliers de I'Esprit , a une origine surnaturelle.
II nait dune vocation particuliere qui est don de Dieu. Cc ne peat
jamais Ctrs simplement un dksir d'engagement oil d'activite clans
I'Iglisr, qui viendrait do raisons hurnaincs ou tendrait a unc autrr
finalitc . Son but c'est de contribuer , pour sit part, et en lien aver Ic
ministere ordonne, it la formation , a la croissance et it l'animation
de la communaute chretienne.
2. Les ministeres des lairs ne doivent pas ctre regardes sculement comme une suppleance du ministere ordonne, a ou celui-ci
manquerait on scrait empeche d'agir librement . Corinne le cliaconat, ICs ministeres Iaics sont aussi don de I'Esprit qui, clans Ia
diversitc des services manifests I'intime richesse de I'Eg_ lise. Le
ministere ordonne comrne celui non - ordonne ou laic, peuvent
coexister en plcine communion , se completant mutuellement dans
la realisation de ('unique mission de I'Eglise.
C'est ainsi qu'on pcut le comprendre , tant Ies jeunes Eglises en
voie d ' expansion quc les Eglises d'originc plus ancienne , tenant
comptc des situations concretes de chacune d'elles.
3. Les ministeres nccessaires a la croissance de la communaute
chretienne ordonnes ou Iaics, tout en ctant don de ('Esprit et librement suscites par lui dans la communaute , doivent titre demandcs,
recherches et promus par la communaute . Bien plus, ^,la comrnunaute chretienne dolt titre former de telle sorte qu'elle puisse pourvoir par
elle-rncme, autant quc c'cst possible , a ses proprrs ne(essitcs"" faisant
naitre de son sein les rninisurs nccessaires a son dcveloppement, c'est
la un signs de sa rnaturitc et do son progres clans la b i . (AG. 15).
4. Le ministere n'est pas une prestation transitoire ou temporairement tres limits, clue quiconquc dans un moment de necessite
peut et doit donner . Le ministere exige tine certaine stabilite,
comme par exemple , 1'engagemcnt de quelques annees si cc nest
toute la vie.
Ccla n ' empeche pas quc d ' autres aussi donnent leur prestation
plus lirnitec, a la communaute on ils sont inscres et dont ils doivent
promouvoir la croissance continue.
5. Le ministere laic exige aussi une reconnaissance des responsables de la communaute . II nait de la communaute et se deroule en
son scin. La reconnaissance des dons et des charismes appartient
aux responsables de la communaute qui <,ont Ic devoir de juger (cur
purete et (' usage fait , non pas pour etcindre I'Esprit , mais pour tout
examiner et retenir cc qui est bon,, (AA. 3).
11 y a certes diverses tirrrnes de reconnaissance.
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La plus simple est celle qui est tacite et implicite: les responsables de la communaute consentent a 1'exercicc d'un ministere, le
favorisent et le soutiennent, mais sans aucun acte juridique vrai et
propre et sans aucune investiture par un rite liturgique.
C'est la surtout le cas de ces ministres qui naissent spontanement de la situation et des exigences concretes do la communaute.
Its s'expriment clans une tres grande varietc de formes ct Wont pas
toujours besoin d'une veritable codification. Parfois mcntc, it est
preferable d'eviter cette formalisation, en particulier pour les personnes encore jeunes ou en cours de formation, ou encore quand la
charge est de courte duree.
Pour un ministere qui comporte un engagement prolonge,
surtout s'il s'agit d'une mission d'animation de la communaute et
de responsabilite en ellc, une mission canonique est plus convenable. Celle-ci peut se faire publiquement au cours d'une celebration
liturgique, pour rappelcer 1'engagement de tous et susciter la priere
de la communaute.
Pour la conversance d'une ,institution,) liturgique, en plus des
conditions precedences, it faudra tenir compte que vela ne contporte, rsrerne involontairement , une clericalisation du ministere et de la
personne. La communaute devra etre consciente qu'il s'agit de
personnes qui restent Imes et qu'cllcs peuvent exercer seulement les
services qui ne demandent pas l'ordination sacree.
6. 11 est indispensable que la communaute chretienne soft bien
formee pour comprendre et valoriser la vraie nature des ministcres
lairs, comme aussi leur utilite et parfois lour necessite pour maintenir et accroitre sa vie spirituelle. Quand une communaute ne peut
avoir la presence stable d'un pretre, elle doit etre amenee a
accueillir et favoriser le rninistre laic qui devient t'animatcur de ses
celebrations et de toute l ' organisation de ses activites.
7. Le ministre laic, outre cc qui est requis au plan moral et
spirituel pour une vie chretienne vecue en verite, doit avoir aptitudes et competences propres pour le service qui sera Ic sien. Cette
competence devra ctre soigneusement revue en se servant de moyens opportuns, snit au plan spirituel soit a celui plus special de son
ministere particulier.
8. Un des principaux ministcres non-ordonnes, specialetnent
clans Ies communautes sans pretre, ou dans des communautcs plus
petites trees de la division dune communaute plus grandc, ou dans
des grouper particulier,, est la celebration dc la liturgie pour aider a
vivre profondernent Ic mystere du Christ. De la natt aussi ('engagement d'animation et de charite dans la communaute.
Le ministere laic ne doit pas recouvrir, normalement, le seul
plan liturgique ou celui de l'animation (catechese, charite, activites
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confrontation du ministre avec la parole de Dieu ou le contact avec
la grace du sacrement ou de la priere de I'Eglise, tandis quc ]a partie
animation sert a traduire clans la pratique, ne fut-ce que cornme
exemple pour les autres, l'engagement que la celebration intensement vecue propose au chrctien.
9. Pour la pleine realisation des charges que pout comporter le
ministere , cant au plan celebration qu'animation, surtout clans les
communautes sans pretre, on peut penser faire appel non pas
seulement a unc personne rnais a une equipe qui se repartira
convenablernent les charges, en accord entre Ies divers membres du
groupe et avec un coordinateur pour les differents aspects du
travail.
10. Les deux ministeres la cs en vigueur pour toute 1'Eglisc
latine, lecteur et acolyte, peuvent titre un point de reference et de
depart valable. Its rejoignent en fait les aspects esscntiels de la vie
d'une communaute, a condition qu'ils soient regardcs non seulement clans la perspective liturgique clans laquelle les presente le
Motu proprio de Paul VI, mais dans la perspective pastorale, plus
complete, mieux exprimee clans le rite de 4'institution» qui unit le
service proprement liturgique et celui de l'anirnation, particulierement pour cc qui touche la catechese et a la charite.
11. A part le ministere «institue" de lecteur et d'acolyte qui,
par disposition positive ne peut titre donnee qu'aux hommes, les
autres ministeres, spontanes ou officiellement reconnus, peuvent
titre confies snit aux hornmes soft aux fc \ mes, a condition quc lc
ministre soit competent, capable et accepte par la communaute.

LA C.M. ET LE MINISTERE DES LAICS
Etablir des ministres laics clans une communaute chretienne
est du ressort des Eglises locales sous la responsabilitc de lours
pasteurs. A cc travail, la CM doit prcter son contours qui pout titre
aussi c:elui de la stimulation. Les Constitutions nous demandent de
susciter et preparer des laics pour les ministeres pastoraux necessaires a la communaute chretienne. Nos Constitutions veulent quc le
but de cette recherche et de cette formation soit lour insertion plus
engagec clans l'oruvre de l'Evangclisation, Bans son stns ecclesial et
vincentien le plus complet; d'annonce, de formation de la foi, de
promotion humaine.
Comment repondre a cc devoir?
1. Avant tout en considerant cc probleme comme partie intcgrante de la formation des seminaristes.
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pastorale , selon les diverses competences , quand on traite du ministere et des ministres . Nous ne devons pas nous limiter a I'histoirc,
aux problemes dogmatiques , aux rites des trois dcgres de ]'ordination sacrantentelle et aux devoirs qui en decoulent. 11 faut elargir
d'une facon cornpk•te 1'etude it tout Ic probleme du minist^rc
ecclesial jusque clans ses implications non sacramentelles . La formation des candidats au sacerdoce sur ce point est une garantic que par
la suite le probleme snit present dans le presbyterittnt.
B. Les candidats au sacerdoce et au diaconat doivent titre
eduques et aides a vivre pleinement les deux ministeres qu'ils
recoivent clans le temps de preparation a ('ordination . II faut done
que ceux - ci ne se reduisent pas it tine fiction de droit, comme cela se
faisait avant, au temps des ordres mineurs. Les occasions ne
manquent pas . En general, les candidats au sacerdoce , a un certain
moment de leur formation , sont envoycs faire one experience
pastorale en paroisse . C'est Ic moment de leur faire vivre les
ministeres auxquels, au - moins liturgiquernent , its ont ete inities. Et
cela par l ' exercice d'une catcchese plus engagee, du service de la
parole clans les celebrations et la formation des autres a ces services,
de rneme le culte de l'Eucharistie et le service de la charite clans Ies
diverses institutions de I'Eglise locale.
2. Le discours ira plus loin encore clans le ministere avec les
pretres . Retraites annuelles ou mensuelles , rencontres pastorales
dirigees par nous comme celles ou nous participons , exercice du
ministere paroissial , contacts personnels , tout cela est occasion pour
alder Ies pretres a prendre conscience des aspects du ministere
non-ordonne . Ceux- CI, cn plus do realiscr un aspect important dc la
theologie et de la vie de l'Eglisc , aident Ies pretres a rctrouver uric
partie authentiquc do leur idcntite sacerdotale et de leur vrai
ministere presbyteral. Une distribution des taches clans la paroisse,
qui leur permettrait de se consacrer plus tortement et plus directcrnent it lour mission specifique , serait toute it I'avantage de I'action
pastorale et de l'engagement des lairs clans les services qui leur sont
confir.s.
Notre action de convaincre sur ce point, fait partic du travail
de la formation permanente (conscientisation, changement des
formes traditionnelles , soucis qui sont suscites ...) que les Constitutions donnent comme partic du service qu'aujourd'hui, dans la
ligne do notre tradition, nous pouvons rendre a nos freres clans Ic
sacerdoce,
3. Cela suppose, paralR-Ienient, la formation des lairs et one
preparation spirituelle adequate.
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A. Cela doit se faire avant tout dans le traval qui est le notre
dons les paroisses, Ies mouvements, les groupes specialises, clans
nos ecoles, etc... . II s'agit de decouvrir les laics qui peuvent
s'engager dans la collaboration pour Ic service ecclesial. Decouvrant en eux les qualites necessaires, it nous Taut les cider a
decouvrir la vocation specifque qui Ics rcndra plus participants a la
vie de ]cur Eglise. De meme que nous avons Ic devoir d'aider
chacun a decouvrir et a defrnir sa vocation propre clans la vie, ainsi
nous pouvons et devons les aider a decouvrir les charisrncs qui
peuvent deboucher en tin service stable do la communaute.
B. Chaque Eglise locale possede maintenant des structures qui
permettent la formation des personnes qui veulent s'employer clans
la pastorale: ecoles de thcologie pour Tales, cours de preparation a
certains ministeres ou au diaconat, rencontres de formation pour
groupes et mouvements, etc... . 11 faut orienter vers ces structures
et y faire partic:iper les personnes qui ont capacite pour s'engager
clans un ministere ecclesial. Et nous devons, si cela nous est
demande, titre nous-cremes animatcurs de ces initiatives, ou leur
ouvrir les porter et les structures de nos Maisons.
C. La ou nous avons des engagements dans tin ministere
stable, corvine les paroisses, noire devoir et plus pregnant et en
meme temps plus oblige pour titre a exemple pour l'Eglisc locale.
4. Tout cc qui precede regarde notre action ordinaire clans
l'Eglise locale. Le champ qui peat et dolt nous intcresser plus
directement est clui de nos activitcs apostoliques: 1'evangclisation et
l'animation de la charite.
A. Diverses experiences presentees par les Provinces pour cc
qui touche les missions populaires font etat de l'cffort d'insertion de
collaborateurs laics dans notre ministere: travail de preparation et
dc sensibilisation du milieu, collaboration pendant la mission, etc.
Des volontaires recrutes sur place peuvent prrter lour aide. Mais
plus efficace et sure sera la collaboration de celui qui s'engagc d'une
facon stable, au-moins pour un certain temps, pour accompagner
notre action evangelisatrice. Il y a meilleure entente au plan
personnel et spirituel, clans la prograrnmation, dans la continuite
du travail, clans la clarte par rapport aux fins a atteindre.
B. Le resultat final d'une mission devrait titre de laisser sur
place une cornmunaute prete a reprendre avec elan son chemin
pour toujours micux exprimer sa condition d'Eglise. S. Vincent et
ses premiers compagnons se preoccupaiint pour que lc fruit de la
mission fut conserve et porte a maturation par les pretres de la
paroisse. Cette exigence, cette preoccupation ne devrait certainement pas diminuer aujourd'hui. Notre engagement devrait se
tourner vers les pretres avant tout. Autrefois on s'arrctait a la mise
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differente nous devrions rejoindre toute la communaute, l'aidant a
exprimer sa nature ministerielle , mettant en place les services ou
ministeres laics qui par le moyen d' un engagement stable donnerait
la certitude de la continuation du travail commence. Les divers
secteurs de la communaute devraient titre confies, sous la responsabilite coordinatrice des pretres de la paroisse, a des personnel
competentes et capables de continuer a travailler. Je pense surtout
aux secteurs de la catechese, de la liturgie, de ('action caritative, et
autres secteurs plus particuliers qui touchent la vie de la communaute. Un retour des missionnaires , programme et en lien avec les
initiatives locales servirait a maintenir et a raviver, de temps a
autre, 1'engagement de tous.
5. Plus necessaire encore notre engagement clans les lieux ou
notre ministere se presente comme une mission permanents ou
presque: paroisses, aumoneries, comtnunautes dispersees sur un
territoire vaste ou tres grand, pays de missions, etc. Cc n'est plus
alors un travail de sensibilisation , mail une realisation pleine des
ministeres laics dont it s'agit.
Nous devrons surtout former des catechistes qui prennent en
charge les comtnunautes ou groupes qui se forment et ont besoin
d'un contact plus continu et plus approfondi avec la Parole do Dieu,
des catechistes qui font progresser la preparation des catechumenes
aux sacrements de l'initiation chreticnnc et les enfants a la Confirmation ou a la Premiere communion. Former des responsables dont
la charge est le souci de la coin munaute chretienne dans Ics periodes
entre les visites du pretre animant faction pastorale ordinaire,
('action sociale et caritative. Des catechistes qui se chargent d'unc
facon particuliere de l'animation liturgique, etc. Un engagement
semblable vaut pour les zones de missions, mais cela vaut aussi
pour Ics paroisses populeuses des faubourgs des grander villes ou le
travail d'evangelisation ne devient possible qu'a la condition d'une
division adequate en secteurs territoriaux ou personnels. La paroisse, en tant que structure stable ct territoriale, est en train de subir
de profondes modifications, en pas mal de pays: partout se constituent des pctites communautes, diversement appelees, des mouvemcnts de types varies, traditionnels ou non, des groupes ecclesiaux
ou des groupes de spiritualite, etc. .
Les experiences valables en ces lieux confies a la CM. ne
manquent pas, surtout dans les jeunes Eglises. Je pense aux
ministres charges de la celebration dominicale, de i'organisation de
la priere et de la catechese, engages clans faction sociale. Et leur
preparation est tres soignee, mais les interesses pourront eux-memes presenter plus en detail ces realisations.
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Un champ de ministere laic a dynamiser clans la communaute
chretienne est celui de la liturgie , parce que la liturgie , tres souvent
devient ( ' unique moment de la catechese pour 1 ' ensemble de la
communaute et aussi parce que lorsque la celebration est serieusement vecue, elle devient un stimulant qui ne laisse pas indifferent
devant les engagements clans la vie chretienne et clans la charite. Cc
champ est certainement un des plans les plus necessaires et des plus
difficiles, dont on sent dc plus en plus 1'exigence pour le soutien de
la vie spirituelle de la communaute.
Le champ de travail est immense . Si on enleve les celebrations
qui requierent le caractere de l'ordre sacre , le ministre laic peut
atteindre tout le secteur des actions liturgiques, depuis la celebration dominicale jusqu'a celle des moments particuliers de l'annee
liturgique, du bapteme jusqu'a ('assistance des malades et tneme les
obseques , comme aussi les celebrations penitentielles utiles surtout
1a ou la presence du pretre est irreguliere.
Pour cc ministere , etant donnee la nature et le contact avec la
vie de la communaute locale, surtout si ce ministere est stable, une
investiture par l'Evcquc est utile.
6. L'autre champ specifique de notre travail apostolique est
('animation des Charites. L'engagement caritatif doit ctre inspiration de notre presence dins l'Eglise locale et signe de notre passage.
Meme au niveau de l'action caritative , les Eglises locales ont leur
organisation , noun devons nous y inserer car cela fait partie du plan
pastoral . Mais it reste toujours cette partie de la pauvrete cachee,
difficilement rejointe qui dolt titre couverte par des interventions
toutes petites parce qu'clle echappe aux grandes structures.
La CM. a dans sa tradition la formation des «Charites'. C'est
la un champ d'action ou notre intervention et celle de ceux qui
adherent a nos mouvements et participent a notre spiritualite,
trouve un ample espace d'insertion et de travail . La ,Charite»
elle-mcme peut devenir un signe et un tentoignage de notre preoccupation pastorale et du service de la communaute locale, quand on
y associe , par exemple , le ministere de l'Eucharistie , de la catechese, de l'animation des activites sociales, etc .. 11 est important clue
les personncs les plus valables ne vivent pas 1'cngagemcnt de la
charite sculement au niveau personnel ou clans un groupe forme stir
lui-meme . Il faut qu ' clles deviennent une force dynamisante et
presque contagieuse pour 1 ' ensemble de la communaute chretienne.
7. Certains parmi vous pourront penscr, avec une certainc
preoccupation , que tout cc que j e vous ai expose veut suggcrer je ne
sais quelles structures ou engagements d'organisation . N'oublions
pas que le ministere des laics demande comme elements essentiels Iv
don de I'Esprit et la bonne volonte de I'accueillir et de le faire
fructifier. Les approbations avec des documents officiels sont pure-
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I'ouvrage, confiants clans la Providence: I'Eglise comme institution
interviendra au moment opportun. Et moins nous mettrons en
place des structures, plus sera souple notre ministrre et celui des
laics engages. II faut seulement sauver la valeur fondamentale de la
communion, par le moyen de I'Eveque, qui par la volonte du Christ
est centre d'unite Bans son Eglisc.

CONCLUSION
Je conclus par un souhait: Que ces considerations soient un
debut d'ouverture a de nouveaux horizons, capables de vivifier la
Communaute Bans laquelle et au tnoyen de laquelle noun servons
1'F.glise. Cela fait partic de I'eflort d'ajournemmnt et d'adaptation
aux signer des temps qui sont voix de ('Esprit et signe do son
passage clans I'Eglise. Et cotnme les passages de l'Esprii sont
multiples et multiformes, notre reponse elle aussi pourra titre
multilorme. He sera un signe de la bonne volonte de servir que, cn
tant que partie du charisme, la CM a heritC de son Fondatcur.
Carlo BRA GA, C.M.
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POPULAIRES, LE SER VICE DU CLERGE ET LA FORMATION
DES LAICS.
1. PROPOSITIONS POUR LE DOCUMENT EN GENERAL
1. Le document commencera par une vision panoramique des
3 themes de setts rencontre - Bans 1'Eglise et dans la CM,
presentant les aspects positifs et les aspects negatifs, comme
aussi les enseignements qui en decoulent.
2. Le document proposera des orientations pratiques et claires
sur les 3 themes.
3. Le document aura un style concis, realiste, optimiste et
animateur.
4. Notre vocation est de continuer ]a mission du Christ Evangelisateur des pauvres. Comme le Christ, par consequent,
nous sommes envoycs aux pauvres et comme Lui nous
devons alter vers eux. La facon d'aler et d'evangeliser
pourra se faire par divers ministeres, tous ccpendant doivent avoir les caracteristiques vincentienncs.
Les missions populaires, Ies missions ad Genres, Ic service
du clerge et la formation des agents Imes de 1'evangelisation
sont Ies ministeres fondamentaux qui expriment le mieux
noire charisme et preservcnt notre identitc.
11. PROPOSITIONS AU SU.JET DES MISSIONS POPULAIR ES
I. On pressera la Congregation a suivre Ies C&S: que les
provinces et Ics maisons acquie'rent toujours plus la mobilite
pour la mission.
2. Les missions populaires, conune temps fort de ('evangelisation, constituent un moyen tres adapts pour favoriser la
vocation chrctienne de tous et la vocation au sacerdoce, a la
vie missionnaire, aux ministeres Imes et a la vie consacree.
3. Le fruit des missions depend finalement de la grace de Dieu.
Por vela, tour les travaux de la mission doivent ctre accompagnes de la priere de ceux qui n'y travaillent pas directetnent comrnr de ceux qui la prechent. II strait bon que les
missionnaires prient ensemble chaque jour ct prient avec le
peupie pour Ic susses de la mission.
4. Que l'on urge la formation specialises pour Ic ministere des
missions et que l'on donne des orientations pour ce ministere dans les annecs de formation et apres.
5. Que la CM recherche toujours les lignes thrologico-pastora-
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promotion integrale des pauvres, en se servant des documents du Magistere (C. 15).
(Daps la Rencontre de Bogota nous avons surtout mentionn6 EN, CT, Puebla).
6. Chaque province, selon ses besoins , decidera s'il faut nommer un Directeur des Missions populaires et constituer un
secretariat.
7. A propos de la gratuite:
- Chaque province decidera du finance ment des missions
en tenant compte des situations locales.
- Dans tous les cas , la mission ne doit jamais etre trop
onereuse pour lc peuple.
- Une mission ne devrait j amais etre refusec a cause du
manquc de ressourccs economiques du peuple.
8. L'echange des missionnaires entre les provinces est A favoriser, quand cola est possible , soit pour la formation des
missionnaires soit pour repondre a un besoin missionnaire
determine.
1. Bases de la mission
1.1 ,Comme le Pere m'a envoye, moi aussi je vous envoic,,. Le
Christ a recu mission du Pere pour venir sur terrc et annoncer a
sous les hommes la volonte salvifique de Dieu. Cette mission, Ic
Christ 1'a confiee a son Eglise de tous les temps. Au XVII siecle
Vincent de Paul, decouvrant que ole pauvre peuple meurt de
faim est se datnne,,, voit qu'il faut donner la priorite a la Mission
et fonde la Congregation de la Mission dont la tache est de ^,se
consacrer au salut des pauvres Bens des champs"" (Intr. Const.).
1.2 Vincent inaugure par les missions au peuple une nouvelle
forme d'evangelisation, a l'imitation du Christ Jesus qui ne
s'est pas contente d'annoncer I'Evangile mais a donne Ics
signes de l'accomplissement du Royaumc de Dieu (Luc IV,
18-19; Mt IX, 36-38).
1.3 Pour cela Vincent a donne a la CM un certain style: predication, confession generale, institution de la oCharit&. La CM,
aujourd'hui, entend continuer d'oeuvre des missions en I'adaptant aux situations et circonstances locales" (C. 18)
1.4 Sachant l'importance primordiale pour S. Vincent de Ia mission qui delinit notre Congregation, nous souvcnant de l'importance qu'ont toujours eu Ics missions populaires dins la
tradition de la Congregation, a I'ecoute des documents du
magistere, nous faisons nitre cctte pensee de jean-Paul II:
les missions traditionnelles, souvent trop hativement abandonnees, et qui sont irremplacables pour un renouvellement
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periodique et vigoureux de la vie chretienne , it faut les reprendre et ics rajeunir » (C.I. n° 47)
et nous nous efforcerons de leur Bonner unc place irnportante
parmi nos apostolats ( tenant compte des possibilites de nos
Provinces).
1.5 Pour S . Vincent touter lcs oeuvres de la Congregation sont
liees a la Mission. A son ecole noun devons faire que touter nos
oeuvres soient rnissionnaires et que tour les confreres soient
disposes , le cas echeant et scion leurs possibilites , a participer
all travail des missions.
2. La mission p opulaire
2.1 Le but de la mission est d'etre un temps fort clans 1'evangelisation d'un pcuple determine. La mission se veut un moyen de
l'annonce integrale de I'Evangile. Pour vela elle dolt avoir
comme objectifs:
- la conversion pcrsonnelle
et - la promotion hurnainc
et - la construction de la comrnunaute chretienne.
2.2 La mission s'adresse a ]'ensemble d'unc communaute chretienne, a one comrnunaute humaine, de preference marquee
par la pauvrete et ]'ignorance religieuse, sans oublicr le monde
rural. La mission vise a l'approfondissement de la foi et de la
vie chretienne.
2.3 A la suite de S. Vincent, la mission vincentienne a des
caracteristiques bien determinees:
2.3.1 I'annonce du salut en Jesus-Christ cornmc message qui
concerne toutc la vie dc I'honnne et de la societe. Cc
message est mis en rapport avec la promotion de l'honune.
C'est un message dc liberation axec stir le Royaurne de
Dieu a construire aujourd'hui (dessein de salut). C'est tin
message poise aux sources bibliques,
2.3.2 a l'exemple du Christ qui s'est incarne, noun devons vivre la
presence, la participation et la solidarite avec les homilies et
Ics cultures des communautes ou se fait la mission,
2.3.3 la mission dolt titre He au projet pastoral de 1'Eglise locale,
quand it existe. Elle est toujours faite aver ]'approbation de
l'Eveque et du cure du lieu,
2.3.4 la mission dolt repondre aux necessites concretes de la
comrnunaute missionnee,
2.3.5 elle table sur la valcur reconnue a l'homme comtne fils de
Dieu et ceci a partir de la vision evangelique de l'hommc
afin dc faire reconnaitre a I'homme tous ses droits fondarnentaux et de rappeler a I'homme qu'il est appcle a faire
apparattrc clans le monde ]'Amour de Dieu,
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2.3.7 elle doit viser a mettre en place des organisations qui
permettent aux pauvres d'etre pris en charge et aides a
devenir ^,fils de Dieu', clans la societe,
2.3.8 la mission n ' est pas faite sculement pour le peuple mail aver
lui. Les missionnaires doivent compter avec sous les agents
d'evangelisation ( pretres, religieuses , lairs) et amener la
communaute evangelisee a devenir evangelisatrice,
2.3.9 qu'elle soit de courte durec (15 jours ou 3 semaines) ou de
plus longue duree pour les secteurs missionnaires (3 ans ou
plus) jamais la mission ne doit nous enfermer clans un seul
lieu, mais amener a I ' itinerance , a la mobilite,
2.3.10 la mission vincentienne doit faire apparaitre un style de vie
et d'action des missionnaires , particulierement les cinq vertus fondamentales.
3. Le contenu
3.1 Saint Vincent , devant l ' ignorance religieuse des hommes de
son temps, a voulu que noun prcchions "les verites necessaires a
salut ,,. A son ecole, la mission doit expliciter le contenu de
1'evangelisation aujourd'hui.
3.2 au centre de I'annonce , le salut en Jesus-Christ : ',une claire
proclamation que, en Jesus - Christ , le Fils de Dieu fait homme,
mort et ressuscite , le salut est offert a tout homme comme don
de grace et misericorde de Dieu,, (EN 22.27).
3.3 Ic message concerne toute la vie, personnelle et sociale, de
I'homme (EN 21, 23, 29).
3.4 c'est un message de liberation : ^cela n ' est pas etranger a
1'evangelisation"" (EN 30, 32) en lien avec la promotion de
I'homme ( EN 31), mais sans require la theologie de la liberation a une simple idcologie (EN '32, 33, 34, 35).
3.5 c'est un message de conversion personnelle qui amene l'homme a des engagements concrets, definis par la morale et la
justice sociale ( EN 36).
3.6 l'annonce du salut doit toujours Bonner les bases theologiques
de la foi , afin de rendre I'homme capable de donner la raison
de sa foi et de son action.
3.7 la place et Ie role des sacrements clans 1'evangelisation et dans
la vie chretienne (EN 47)
Nota: - La proposition et I'ordonnance du contenu de la foi
doit toujours tenir compte des hommes a qui la mission
s'adresse (EN 62, 63).
- Le contenu de 1'evangelisation doit tenir compte
aussi de la pietc populaire ,riche de valeurs , si elle est bien
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orientee , surtout par une pedagogie d'evangelisation,, (EN
48,54).
4. Organisation et dynamique de la mission
4.1 La tradition de la Congregation a mis en place trois temps clans
la mission. Aujourd'hui plus que jamais ('organisation cl'une
mission dolt tenir compte de cette dynamique.
4.2 la pri- mission : temps de preparation prochaine de la mission
revet une importance capitale pour le bon deroulement de la
mission et pour la vie de la communaute chretienne. Elle
demande:
4.2.1 la connaissance de la realite vecue par la communaute:
realite geographique , humaine , culturelle , sociale, economique, politique et religieusc,
4.2.2. le dialogue avec le cure et tous les agents de 1'evangelisation
deja en place, pour preciser le but de la mission,
4.2.3 la visite de toutes les families afin de decouvrir les licux de
rencontre , les leaders possibles et les problemes reels,
4.2.4 la recherche des moyens d'information et de communications pour atteindre toute la communaute ( Const. 30).
4.3 La mission elle-meme doit reprendre les elements dont s'est servi
S. Vincent et qui font partie de notre charisme (cf. rapport du
P. Tamayo):
4.3.1 Ia predication explicite de la Bonne Nouvelle, selon la petite
methode, et puisee aux sources (CT 26-32),
4.3.2 le catechisme ou catechese aux divers groupes: enfants,
jeunes, adultes et vieillards (CT 18-25),
4.3.3 les sacrements , surtout Penitence et Eucharistie,
4.3.4 la mise en place , la formation et l'animation des agents de
('evangelisation , en se servant des communautes ecclesiales
de base, selon les normes donnees par EN 58 et Const. 19,
4.3.5 interesser la communaute a fonder unc ,charit& pour le
service des pauvres et aider a la promotion sociale. On
pourra ici penser au laicat vincentien (C. 27 par. 2, C. 24),
4.3.6 aider a la formation du clerge et des religieuses engages
clans (' evangelisation sur place.
4.4 La post - mission ou retour de mission qui peut titre, soit par
retour sur le lieux de la mission pendant quelques jours ou par
1'aide assuree regulierement clans I'annee qui suit la mission,
est une tradition de la Compagnic a garder et a exploiter:
4.4.1 elle a pour but de faire revivre l'esprit donne pendant la
mission, d'animer les communautcs ecclesiales mises en
place et d'evaluer les fruits de la mission,
4.4.2 elle vise a aider le clerge du lieu a continuer une pastorale
d'evangelisation,
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4.4.3 elle peut permcttre de faire appel a des laics deja formes
pour alder clans une autre mission (EN 13).
5. Les missionnarres
5.1 11 apparait, au temps de S. Vincent, comme au,jourd'hui a
travers les experiences dc diverses Provinces, que pour realiser
la mission, oeuvre commune de la communaute chretienne,
nous devons compter sur la participation:
5.1.1 d'autre pretres et religieux avec qui nous partageons le
travail, tout en gardant noire charisme propre.
5.1.2 des Filles de la Charite et autres religieuscs pour certaines
taches missionnaires,
5.1.3 des laics, agents de l'Cvangelisation, engages dams des ministeres non-ordonncs ou faisant panic de mouvements
chretiens clue l'on peut trouver sur place ou qui viennent
d'ailleurs (Iaicat vincentien par exe•tnple).
5.2 Cela d'ailleurs nous fait decouvrir Ic lien qui doit exister entre
la mission et Ia formation du clergC et des lairs.
6. Formation des missionnarres
6.1 Il est a souhaitcr que, comme au temps de S. Vincent, tour Ies
confreres fassent 1'exp6rience de l'Cvangelisation par is moyen
des mission dans la mesure du possible.
6.2 Des le seminaire, et pendant le temps des etudes, nos jeunes
doivent Ctre Cvcilles a ('importance do la mission pour ]'evangelisation des peuples. (A preciser clans Ies Nornics Provinciales):
6.2.1 qu'ils soient formes thCologiqucnunt et pastoralcment a la
Mission comme annoncc du salut et construction de I'Eglisc,
6.2.2. que chaque Province donne une place clans Ia Ratio Formationis it la participation des jeuncs a une mission avec
I'accompagnenient par Ieurs lormatcurs (vg. etude des rcalitcs concretes, connaissance des causes do la pauvrctC,
collaboration avec les missionnaires).
6.3 Pour soutenir I'id& et la realisation des missions:
6.3.1 que chaque province, scion ses possibilites. mette en place
une ou plusicurs Cquipcs missionnarres a plcin temps,
6.3.2 que Ies tncnmbres de c•e•s Cquipes rvcoivcnt une formation
adaptee a la omission all plan bibliquc, theologiquc, pastoral.
vincentien c•t social,
6.3.3 qu'ils soient tijrrnes aux rnoyens modernes de communication et d' evangelisation,
6.3.4 qu'ils soient capablcs de s'adaptcr aux necessites et a la
culture du people evangelise,
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maintienne dans la Province un interet tres vif pour la
mission populaire,
6.3.6 que 1'equipe missionnaire vive une authentique vie de
communautc dans la priere, la connaissacne de S. Vincent,
1'etude, la preparation et la realisation des missions,
6.3.7 que 1'equipe, au lieu de se replier sur elle-meme, s'ouvre
aux rencontres, sessions et seminaires qui traitent, au plan
diocesain ou national, des missions populaires.
6.4 A propos de la formation permanentc (Const. 143) it est
souhaite qu'un des themes principaux soit 1'evangelisation du
peuple par le moyen des missions populaires.
7. Evaluation
7.1 Pour clue les missions aient toute l'importance que l'on veut
leur donner aujourd'hui, it est souhaite:
7.1.1 qu'une evaluation de notre evangelisation par le moyen des
missions populaires se fasse a tour les nivcaux: general,
provincial, local et dans 1'equipe missionnaire,
7.1.2 que cette evaluation touche tous les plans: preparation a la
mission, mission en elle-meme, retour de mission, formation, vie et animation de 1'equipe missionnaire.

III. PROPOSITIONS AU SUJET DE LA FORMATION DU
CLER(JE
I. Principe general
1. Pour S. Vincent, mission au peuple et formation du clerge sont
les deux faces de la merne realite: evangeliser a la suite de
Jesus-Christ qui a enseigne le peuple et forme des ap6tres pour
ctre pasteurs de son peuple.
La liaison et la complementarite entre les deux ministeres sont,
chez S. Vincent, le fruit de son experience spirituelle et pastorale.
2. Ainsi:
- la Congregation doit affirmer dans les faits que la formation
du clerge reste aujourd'hui encore une marque do son identite
dans l'Eglise. A 1'ecole de S. Vincent elle se veut inventive et
participants a toutes les formes d'aide au clerge dans l'Eglise
d'aujourd'hui.
- chaque province aura a coeur de faire ressortir cettc finalite
de la CM et d'inciter les confreres a ne pas abandonner ee
ministere vincentien. Dans la mesure de ses possibilites, la
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Confreres puissent repondre aux appels des Eglises locales et des
Eglises des pays pauvres en clerge, dans les seminaires et la
formation permanente.
- chaque communaute locale etudiera, dans son projet communautaire, sa propre forme de participation it la formation du
clerge dans le sentiment de service de 1'Eglise locale et d'amitie
sacerdotale.
II. Points p ratiques
A. Seminaires
1. Si actuellement noun travaillons dans beaucoup moins de seminaires et si nous pouvons voir des causes exterieures a la
Congregation , que chaque Province cependant n'oublie pas
d'evaluer la responsabilite propre a la CM dans ]'abandon des
seminaires.
2. Le travail de formation du clerge dans les seminaires est pour
nous un moyen important de repondre a notre vocation, it n'est
pas ]'unique fawn d'aider le clerge.
3. Que les Provinces continucnt a travailler dans les seminaires la
ou cela est possible, donnant la preference aux dioceses pauvres
ou le clerge n'est pas encore prepare pour cette tache . Cela se
realise dans les seminaires en pays de mission ou nous devons
avoir le souci de former un clerge autochtonc.
4. La ou nous ne pouvons assurer par nous-memo tout le travail du
seminaire , comme aussi 1a ou lc seminaire manque de formateurs, nous devons etre press a offrir notre collaboration (professeurs ou directeurs) si cela est necessaire et disposes a envoyer
des confreres competents.
5. Dans les seminaires ou nous travaillons nous aurons a cocur,
selon les caracteristiques de notre vocation ,Evangelizare Pauperibus», do former les seminaristes pour les amener prendre
une part plus grande dans ]'evangelisation des pauvres » (C. 1) et
a entrer dans le projet pastoral de l'Eglise locale.
6. Notre souci dans les seminaires sera de former les clercs au plan
humain, au plan spirituel, sans oublier une forte formation
intelectuelle pour repondre aux bcsoins de l'Eglise locale avec un
coeur de pasteur.
7. La collaboration entre les Provinces pour la formation des clercs
dans les seminaires doit etre encouragee quand cela est necessaire et dans la mesure du possible.
B. Formation permanente du Clerge
1. La formation permanente des prctres est une necessite dans
I'Eglise d'aujourd ' hui et c'est aussi pour nous une maniere de
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continuer ('oeuvre de S. Vincent clans les •-Conf6rences du
mardi,,.
2. Dans les Provinces of se trouvent des confreres competents pour
ce travail, nous serons disposes a offrir nos services pour les
programmes de la formation permanente.
3. Afin d'etre prcts a collaborer a la formation permanence du
clerge:
- nous devons appliqucr pour nous-memos cette obligation de
formation continue (C. 143).
- nous devons avoir clans les Provinces des confreres formes
aux sciences theologiques et pastorales pour nous aider nous-rncmes et aidcr le clerge dioccsain.
D. Qualitis de not" service du clergi
1. A 1'exemple de S. Vincent, clans notre service du clerge, notre
conduite doit toujours titre anirnee par Ics 5 versus fondamentales. Nous Cviterons de nous rmontrer maitres et leaders, noes
tenant clans une attitude fraternelle de partage.
2. Nous ne perdrons jamais de vue noire proximite, clans noire
esprit et la mission pastorale , avec le clerge seculier , essayant de
vivre cette rcalite.
3. Dans notre service du clerge nous veillerons, quand c'est possible, a garder le contact avec nos anciens Cleves.
4. Dans une attitude d'amitie et de fraternite sacerdotales qui vit le
partage, nous garderons nos cocurs et nos maisons ouverts a nos
freres prctres, sacrifiant pour cela, quand c'est necessaire, nos
commodites personnelles et communautaires. Cette meme attitude nous amenera a lour rendre visite.
E. Formation des noires
1. Le service du clerge exige une formation specialisee. Pour cola,
les provinces devraient avoir le plus grand nombre possible de
confreres specialises clans les domaines que notre service exigc.
2. Pendant Ic temps de la formation au Seminaire et aux Etudes, on
insistera:
- sur le fait que la CM est obligee a evangeliser les pauvres et a
former un clerge capable de scrvir les pauvres.
- sur le fait qu'une forte formation intellectuelle, spirituelle et
pastorale est necessaire pour cela
- sur I'enscignement de la theologie du sacerdoce, de la vie
consacree et du laical, pour presenter le sacerdoce clans son
propre contcxte
- sur I'itmportance du tenwignage de vie personnelle et communautaire.
F. Pastorale des Vocations
- Nous mettrons en place clans nos Provinces une pastorale des
vocations qui cherchera des nouvelles formes de service:
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des jeunes afin d'aider chacun a decouvrir et a suivre sa propre
vocation clans un service d'Eglise.
- Nous ne travaillerons pas seulement en pennant a noire propre
recrutement mais en ctant ouverts a la vocation de pretres seculiers
et de religieux. Noes preterons noire concours a I'equipe diocesaine
des vocations.
G. Retraites, Recollections, Direction Spirituelle
1. La Province encouragera toujours les Confreres a aider le clerge
en etant disposes a precher des retraites sacerdotales et en etant
disponibles pour la direction spirituelle des pretres.

IV. PROPOSITIONS AU SUJET DE LA FORMATION DES
I.AICS
1. Principe General
1. L'attention portee par la CM a susciter et former des lairs
engages clans le service de I'Eglise, s'origine dans I'exemple de
S. Vincent mettant les lairs en place pour continuer les missions
par ('organisation des «Charites,, et leur faisant plcine confiance.
2. Notre cpoque prend une plus vive conscience de l'irnportance
des lairs pour ('evangelisation et pour le service de la communaute chretienne, et ceci resulte non seulement des difficultes
actuelles venant du manque de pretres mais surtout d'une vue
plus juste du role des lairs dans une Eglise o6 tous les Hombres,
par Ic bapteme et la confirmation, participent a la mission de
service du Christ clans l'Eglise.
3. Dans noire service de la formation des laics comme agents de
1'evangelisation integrale nous serons attentifs a ce que I'Eglise
locale attend d'eux snit comme lairs engages soit comme ministres institues soil comic missionnaires lairs "ad gentes,'.
4. Dans noire service nous prendrons conscience que parmi Ics
agents de 1'evangelisation , les documents du Magisterc donnent
tine place speciale aux comrnunautes ecdesiales de base (EN 58:
Puebla 641, 643). Nous travaillerons a les faires naitrc et a les
anilner, la o6 ccla convicnt.
11. Points pratiques
A. Notre role
I . Nous avons a former et a soutenir ('action evangelisatrice des
lairs selon les bcsoins de la communaute chretienne et les
possibilites locales. '1ooujours noire service doit etre en lien aver
l'Eglise locale, mcrne si nous devons,_coinme disait S. Vincent,
,, aiguillonnern les pasteurs.
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comme agents d'evangelisation, nous rappclant que cela fait
partie integrale de la Mission.
3. Dans la formation des lairs nous aurons toujours le souci qu'ils
soient evangelises et deviennent evangelisateurs.
4. Nous preterons volontiers notre aide a I'Eglise locale, et clans la
collaboration avec pretres, religieuses et lairs, pour les programmes de formation, de formation permanente et d'organisation de
centres de formation.
5. Notre service sera plus habituellement une formation sur place
et clans la vie quotidienne de la communaute chretienne, c'esta-dire, sans les deraciner de leur milieu de vie, et en tenant
compte des charismes personnels.
6. Notre service visera a mettrc en place divers types d'engagements lairs:
- assistance sociale, promotion integrale de l'homme, promotion de la justice
- ministeres de la Parole , de ('Eucharistic
- catechese, etc...
7. Nous aurons le souci de faire collaborer pretres et lairs clans la
construction de la communaute chretienne, leur apprenant a
travaillcr ensemble, Bans Ia simplicite et I'hurnilite, et a se
decouvrir complementaires pour le service pastoral.
8. Nous donnerons une impulsion apostolique pour ('evangelisation integrals aux associations vincentiennes (C. 24)
9. Evitant de clericaliser 1'engagement des lairs, nous vcillerons a
respecter leur autonomic et nous suivrons la pedagogic propre
des rnuuvcments.
B. Formation des noires
1. Parce que la place des lairs clans 1'evangelisation est pour nous,
parfois, une realite nouvelle et afin d'etre plus a meme de
travaillcr a la formation des Imes, nous etudierons d'une facon
particuliere la theologie du Sacerdoce des fideles et leur place
clans I'Eglise.
2. Nous apprendrons a nos Etudiants a collaborer avec les lairs
clans la pastorale et nous aurons le souci d' eveiller tous les
Confreres a donner aux lairs leur place clans 1'evangelisation.
Les Visiteurs devront tenir compte que cela pent demander un
changement de mentalite ct (Faction pour certains confreres.
3. Chaquc province devrait former des confreres cornpetents pour
titre mis a la disposition de l'Eglise locale pour ce ministere.
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FINAL ADDRESS
24.1.1983
My dear Confreres,
During the two weeks we have spent together here , the Church presented to
us for our instruction and reflection in the Office of Readings some extracts
from the book of Ecclesiasticus. One of the sentences offered to us from that book
was particularly apposite for us during these days of disucssion and exchange of
ideas . ,Though we speak much we cannot reach the end, and the sum of our
words is: `He is the all '- (Ecd. 43, 27). Perhaps that single sentence is not an
altogether inadequate description of the experience we have shared together here
in Los Pinares . We have indeed spoken much , - and we cannot reach the end.
There is so much more that could be said on the topic of popular missions, the
clergy and the ministries of the laity. Because we could not reach the end, we
first asked four Confreres to try to synthesise what we did say. And because we
felt that even the Committee of synthesis could not reach the end, we asked that
the final document should be written not in Bogota , but within the boundaries
of a city that is eternal, - Rome. Perhaps it was that ice felt those who live in
an eternal city have better opportunities than others of reaching the end of a road
that seems endless. •,T hough we speak much, we cannot reach the end...-.
We have indeed spoken much, and although we have not reached the end
of the road, we have, I think, opened up for ourselves and for the Congregation
some new paths along which we might lead God's poor to that city which is
called the New Jerusalem and whose , maker and builder is God- (Heb.
XI, 10). To open new paths calls for INVENTIVENESS, and one of the
stirrings of this meeting was a desire, sometimes expressed clearly and
sometimes articulated indistinctly, for such inventiveness in the two apostolates
upon which we have been reflecting.
Talking of inventiveness , one of the most appealing pages in the writings
of Saint Vincent are those which contain his exhortation to a Brother who was
dying in 1645. It is in those pages that you will find his celebrated utterance:
-The love of God is inventive to the point of infinity-. It could be said that St.
Vincent spent his life after 1617 trying to monitor the inventiveness of God's
love in the world, - and trying to show people how they in turn could and
should be inventive in finding ways of putting the poor in life-giving contact
with the love of God.
That last phrase - ..the love of God, - evokes the Saint of the day. We
are certain that Saint Francis de Sales' treatise on the love of God and his
treatise on the Introduction to the Devout Life were books which were often in
St. Vincent's hands. Not only the books of Saint Francis de Sales, but the
personality of the Bishop of Geneva had a profound effect on St. Vincent who,
as we know, liked to refer to him as our blessed Father,,. It was, it could be
argued, St. Francis de Sales who brought home to St. Vincent the truth that the
path of the redemption of man must pass through man himself, - an idea
which Pope ,John Paul II has underlined in his encyclical -Redemptor
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Hominis-. More than that : it was arguably by St. Francis de Sales that Saint
Vincent became convinced that if we were to lead all intellects as captives to the
obedience of Christ: that if we were to liberate men with and for Christ, it
would be through the use of the weapon , mansuetudo, ,, or rather as the prayer
,All shall likewise study with
of today expresses it „mansuetudo caritatis
great diligence this lesson , taught us by Christ, 'Learn of me because I am meek
and humble of heart; considering, as He Himself has said, that by meekness we
possess the land; because by the practice of this virtue we gain the hearts of men
to convert them to the Lord, which those fail to do who deal harshly with the
neighbor- (COMMON RULES 11, 6).
After saluting one of St. Vincent's greatestfriends on his feast-day, let me
return to the idea of INVENTIVENESS. Looking back on this meeting we
will see it, I think, as a call to be more inventive in those two foundational
apostolates proposed to us by St. Vincent. ,The love of God is inventive to the
point of infinity-. It was the inventiveness of Christ that told Peter, the
fisherman, to launch out into the deep and to let down his nets for a catch.
-Master, we have laboured all night and caught nothing- (Luke V, 5) protested
Peter. The inventiveness of Peter had been exhausted. Not so that of Christ. It
is the same today. We may feel that we have laboured long and caught little or
nothing, and so we prefer to slay in the safe mooring of the harbour that is
familiar to us, rather than launch out into the open sea, - where there is
always risk of storm. We forget that Christ is with us - and that His
inventiveness, at least, is not exhausted.
Let me, however, leave the sea and walk on dry land. Visitors are men
whose feet are on Terra firma,,. As Visitors you know the Confreres of your
Provinces, their capacities and their limitations . Experience has taught us that
we must accept both their capacities and their limitations, - and not only
accept them, but work with them. What, however, this meeting may have done
for us is to concentrate our minds a little less on the limitations and a little more
on the capacities of our Confreres to open up new ways and paths for bringing
the gospel of Jesus Christ to the minds and hearts of the poor, - and indeed to
those who, knowingly or unknowingly, are causing them to suffer.
No call has gone out from this meeting for the dismantling of any
institution within the Congregation. What has gone from it is an appeal to
resist the onset of sclerosis within the Community. What has gone out from it is
an appeal to take measures to ensure that Provinces, each according to its
ability, will remain mobile and supple, with something of that mobility and
suppleness that enabled St. Vincent to send some men to preach popular
missions, others to staff seminaries and yet others to the •,Missiones ad genres,,.
„Though we speak much, we cannot reach the end and the sum of our
words is: 'He is all'- (Eccl. 43,27). The last part of the sentence calls up the
assertion of St. John of the Cross that God only spoke one word and that word
is Jesus Christ. It is only He who can ultimately set us and the poor free. If we
and the poor are set free it will be through the grace of Our Lord Jesus Christ.
The love of God may be inventive to the point of infinity, - but this very
inventiveness has its own inner laws in the working of grace. If evangelization
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can only be achieved by the grace of Our Lord Jesus Christ . And that grace can
only be ours , if as a Congregation we are distinguished by our communal
approach to God in prayer . It is for that reason that I am convinced that the
Congregation cannot make a genuine preferential option for the poor without
also making a genuine preferential option for community prayer in its daily
activities . The dynamics of God's grace demand it. Radical community action
will begin with radical community contemplation.
I seem to he speaking much and I seem not to be reaching the end. -So let
the sum of my words be `He is the all'-, - and if I were to invite Saint
Vincent to add a gloss on that simple sentence , it might very well he these few
words which he addressed to the dying Brother in 1645 : "Be convinced that
there is no greater present you could offer Him than that of your heart. He asks
you for no other thing . " Fili, praebe mihi cor tuum- - (Dodin , Entretiens, p.
87).
"Let us now praise men of renown,... In the Scriptures to praise and to
thank are synonymous terms . There are many I wish -and you would wish
- that I praise and thank.
First we must thank the Visitor and Confreres of the Province of
Columbia who have been our hosts, and not only thank them but praise them
for the warmth of their welcome and the manner in which they organised the
reception of us. Long before we arrived here Fr. Nieto had set up a small
committee of Confreres to organize the necessary arrangements : Fr. Quevedo,
Fr. Garcia, Fr. Escobar did their work well - and we thank and praise them
for it -. The week - end excursions were very much appreciated. Speaking in
the name of the visitors , I would like to assure Fr. Nieto and indeed all the
Confreres of the Columbia Province that we will try to emulate their
hospitality, should they come to visit us. Fr . Nieto, Dios le pague. Perhaps the
first Columbian Confrere you met on arrival here was the superior of the
Provincial House, Fr. Mario Garcia . I have reckoned that he drove .some 40
times to the airport during those few days preceding our meeting here, and 1
imagine he will repeat that exercise during the next few days. Many thanks,
Fr. Mario. My thanks too, to Fr. Galindo Adolfo of Las Mercedes who also
made many trips to the airport and worked to find lodgings for those who
arrived first to Bogota . While I am talking about our Colmbian Confreres, let
me thank again Msgr. Garcia , Fr. Tamayo and Fr. Luis Mojica for their
contributions to our meeting . To the neighboring Province of Fortaleza our
thanks go out to Msgr. Chaves, former Visitor of Rio, and. further away to Fr.
Biernaski for the films he presented to us.
Now let me cross the Atlantic to the Via di Bravetta and thank the trinity
of the Preparatory Commission for the immense volume of work they have done
before coming here to Bggotd, - and also during our sessions here when they
ceased to be Commissioners and assumed at my request the role of Moderators.
Naturally we who live in the Via di Bravetta were able to witness at close hand
the prodigious work that was done by Fr. Rigazio. He was assisted by our
resident human computer, Fr. Paul Ilen_zmann , and also by Fr. Flores and
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Fr. Gaziello and Sister Mary Ellen Sheldon . It was this team that translated
and typed all the papers which were delivered at this meeting . Our thanks go
also to the Assistants General who brought to birth the idea of this meeting and
who have lived with and refined it, since it was born some 15 months ago.
Fr. Braga wore many hats during the past two weeks . Sometimes he wore
the hat of moderator . On two occasions he wore the hat - I was going to say of
a professor, but that would not do justice to the rich practical experience of
clergy and laity which lay behind his papers . At the beginning and end of every
day he guided us as we celebrated the Eucharist or offered to God the
«Sacrificum laudis -. In celebrating the liturgy he was assisted by Fr. Baylach,
Fr. Limbertie and Fr . Bomba . This Liturgy Commission did help us
enormously to pray •'digne, attente ac devote- . To Fr . ,Jose Roman also: he
centered us both on the Priesthood and St . Vincent . We are deeply ,grateful. To
Fr. Corera, the third member of the Preparatory Commission and Moderator, I
offer your thanks. He only wore one hat here , but in the Preparatory
Commission he also wore the hat of a translator . It was he who translated the
Spanish of the Synthesis of Replies into English.
The word Synthesis has been much on our lips these last few days, and to the Commission of Synthesis, Frs. DelaGoza , Gaziello, Martin and
Sdinz we offer our apologies for asking them to work under pressure these last
few days and our congratulations for what they have produced . And what shall
I say of those whom at the beginning of every Plenaria we imprisoned in those
little cabins on my right , - our translators . You will shortly be liberated my
dear Frs. Braakhuis , Brillet, Galindo , Garcia , Kennedy, Londono and
Rojas . We could not have got on without you , - but I must say however,
communication across language barriers was improving among the Visitors, and if this meeting were prolonged further, - you might face the prospect of
redundancy ! Our heartfelt thanks. Sitting very quietly and observing us all is
Fr. 1 enelon Castillo . This recording angel has issued a chronicle in Spanish,
- and promises us more . I would recommend the Relatores of the different
language groups to negotiate translation rights at once with Fr . Fenelon.
Perhaps the heaviest burden of a meeting like this falls on the Secretary.
Fr. John de los Rios proved himself not only a competent secretary , but also
succeeded in remaining calm, even when the photocopying machine protested at
the volume of work it was being asked to do . It must be pleasant for him to
think that this document which I am reading will be the final Annex to the
Corpus of documents which you will bring home with you . Sor Mariela and
Sor Maria Elena also deserve our thanks for what they did in coping with so
much paper and.for looking after our mail.
Besides these two Sisters there are the Sisters of the Community here who
looked after our elemental needs. The manner in which they did so exemplified
for us all the three characteristic virtues of a Daughter of Charity: simplicity,
Their success in pleasing the palates of so many
so many countries is a striking example of
INVENTI G'ENESS. To these Daughters and indeed to the Daughters of the
entire world we are grateful for their prayers . Every Community of the

humility and charity .
Confreres

from
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God's blessing on our work here at Los Pinares. At the end of this meeting we
must thank also the Confreres of our Provinces who have accompanied us with
their hour's prayer before the Blessed Sacrament in our communities, and no
doubt, with many other prayers as well.
For you, the Visitors, I reserve my final word of thanks. It is impossible
to quantify adequately the success of this meeting, for we cannot quantify the
grace of Our Lord Jesus Christ on which all depends. It is St. Vincent himself
in our Common Rules who tells us that often sermons that seem to be well
preached may not bear as much fruit as those which might seem to us to have
been a failure. But this is certain that whatever success this meeting has had is
due, after the grace of God and the intercession of Our Lady, to the cooperation
which you so generously gave to each other and to the Central Commission.
More than once during the past 15 days I have felt that what St. Vincent calls
the faculties of the Congregation were tangible and audible to us.
From that we must conclude that whatever our losses have been during the
past twenty years or so, whatever our failures have been and are, the heart-beat
of St. Vincent is still to be heard beating in the Congregation of the Mission.
' Domus tua haec, Domine, domus tua haec.
Non sit in ea lapis
quern manus tua non posuerit.
Quos autem vocasti,
serva eos in nomine tuo
et sanctifica eos in veritate. Amen.

Richard McCULLEN C.M.
Sup. Gen.
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HOMELIE:
Fete de la Conversion de S. Paul,
Bogota 25 janvier 1983
Mes chers Confreres,
Les Bens ages ont 1'habitude de se tourner vers 1e passe et de s'arreter a
reflechir sur les evenements importants de leurs vies. S. Vincent n y fail pas
exception. C'est au tours des dix derniires annees de sa vie qu'it revient le plus
souvent sur le 25janvier 1617.
Mais, alors que les vieillards pensent souvent a leur passe avec nostalgia,
S. Vincent se rappelait Folleville non pas avec nostalgia, mats avec emerveillement et avec gratitude pour l'¢uvre faite par la grace de Dieu. Et comme it elait
un homme de partage, S. Vincent, pour partager avec sa communaute son
emerveillement el sa gratitude, celebrait lous les ans d'une maniere speciale le
25 janvier, fete de la Conversion de S. Paul. Depuis, quand arrive le 25
janvier, noire attention se trouve pariagee entre S. Paul qui tombe de son
cheval, et S. Vincent qui monle les marches de la chaire, dans la petite eglise de
Folleville.
La signification de ces evenements ne s'est manifestee a S. Paul et a S.
Vincent que par la suite. Des annees separent Damas d'Antioche, de
Jerusalem, de Corinthe et de Rome. De mime, it se passera des annies entre
Folleville et Alger, Madagascar, I'Ecosse el la Pologne. Au fur el a mesure que
les evenemenis s'eloignaient, les deux Saints ont vu toujours mieux, que lomber
de son cheval ou monger dans la chaire d'une eglise de campagne, ne sont pas
dus au hasard mats a la main de Dieu.
Regarder un peu d'eau qui ruisselle et se repand sur le sol, sachant que
c'est la la source de l'Amazone, du Nil, du Niger, du Rhin ou du Danube,
nous met dans un elat d'emerveillement et de crainte religieuse. Paul de Tarse,
au souvenir de ce qui se passa sur la route de Damas, et Vincent de Dax au
souvenir du sermon de Folleville, ne pouvaient eire remplis que d'emerveillemenl el de saint respect devant la puissance de Dieu. Et St. Paul et S. Vincent
ont mis du temps a saisir toute la signification de ce qui leur etait arrive sur la
route de Damas et dans l'eglise de Folleville. Mais unefois qu'ils ont vu clair,
tous deux n'ont cesse den parley avec reconnaissance «a la louange de gloire de
sa grace, dont Il nous a gratifies dans le Bien -Aime,, (Eph. I, 6).
Lequel de nous serail capable de se prononcer sur la signification de ce que
nous venons de vivre pendant deux semaines. Le cynique qui est en chacun de
nous - et les cyniques dans nos Provinces - vont dire que rien ne va changer.
Mais penser cela, c'est refuser a Dieu le pouvoir dejeter un homme a bas de son
cheval ou d'en faire monger un autre dans une chaire. Penserions-nous que le
bras de Dieu se trouve maintenant raccourci? Penserions-nous qu'une proposition , une remarque en passant, faite dans un groupe, un echange d'idies
pendant la pause cafe, ne peuvent changer I'histoire de noire province el mime
de la Congregation? Ceries, it peui se passer beaucoup de temps avant que nous
n'arrivions a voir toute la signification de ces deux semaines pour la vie de la
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noire paresse ou parce que nous negligeons d'employer les moyens divins pour
les fins divines. (R C 11, 5). C'est ainsi que S. Vincent comprend noire devoir
dans la conference du 6 decembre 1658 oil it relie l'evenement de Folleville et la
fin de la Congregation: ,Voyez, je vous prie le sujet que nous aeons de louer
Dieu de nous avoir envoyes comme un remede a ce malheur et combien nous
devons enflammer nos ca?urs a /'amour du travail duns /'assistance du pauvre
peuple, mais de nousy adonner a bon escient, puisque son besoin est extreme et
que Dieu s'attend a noun- (XII, 82). Amen!
Avec tous nos Confreres du Ciel et de la Terre ,r ouissons-nous et soyons
heureux, car voici le jour que le Seigneur a fait- (Ps 117, 24). «Laudate
Dominum omnes genies, quoniam confirmata est super nos misericordia ejusn
(Ps. 116). Et pour l'avenir de la Congregation, pourrais je dire une priere
meilleure que celle de S. Paul: ,avant les yeux de vos curs illumines,
puissiez-vous voir 1'esperance a laquelle Il vous a appeles, (Eph. I, 18).
Amen!
Richard McCullen
Sup. Gen.
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LA C.M. RIFLETTE SUI. RINNOVAMENTO
DEI SUOI MINISTERI
INCONTRO DEI VISITATORI
Bogotd, 10-25 gennaio 1983
di Carlo BRA CA C.M.
Dal 10 al 25 gennaio di quest'anno i Visitatori della C.M. si
sono incontrati a Bogota (Colombia) per riflettere, insieme con la
Curia Gencralizia, sul rinnovamento e la ripresa dei due ministeri
originari e caratteristici della Comunita : le missioni al popolo e it
ministero per it clero.
San Vincenzo aveva realizzato la sua vocazione sacerdotale
predicando le missioni alla povera gente dells campagna e dedicandosi alla formazione del clero, perchc questo fosse piit preparato alla
sua missione , e in tal modo fosse piu efficacemente mantenuto it
frutto dcll'evangelizzazionc ncl popolo di Dio. E voile the questi
due ministeri, con le loro motivazioni, fossero propri anche per la
Comunita da lui fondata. Naturale, quindi, the ancora oggi si
cerchi on loro rinnovamento c una lord ripresa.
L'incontro di Bogota non cra un'Assernblea Generale. Non
era neppure un incontro di studio destinato ally ricerca storica di on
passato, sia pure glorioso c significativo. Si trattava piuttosto di
rileggere questo passato, nelle sue motivazioni dottrinali e pastorali,
e di studiarne una opportune inscrzione net nostro tempo, tenendo
conto della situazione delta Chiesa c del mondo di oggi. L'incontro
era importante, ed era atteso. Era la prima cotta nella storia delta
Comunith the i Visitatori si riunivano per an ,incontro pastorale.. di studio e
di riessione. Ed era la prima volta che un incontro it cost alto livello e
riguardante tutta la Comunita avveniva non a Parigi o a Roma,
dove si Grano tenute tutte Ic Asscmblee General, ma in un paesc del
terzo mondo, per esscre maggiormente a contatto con i problemi e
le reaps del popoli emergenti, in tin contincnte in cui la Comunita
sta trovando un nuovo sviluppo in operc c personale. Tutto cio
costituiva uno stimolo di riflessione e di speranza.
La preparazione
L'incontro di Bogota fu voluto dal Superiore Generale, nell'autunno del 1981, conic momento di animazione Bella Comunita.
La preparazione a stata fatta dagli stessi Visitatori con I'aiuto di
una Commissione Preparaloria, nominata dal Supcriore Generale c
composta di tre confratelli: it P. Rigazio (Argentina, Curia Generalizia), it P. Corera (Spagna) c it P. Braga ( Italia ). Punto di partenza fu
un questionario inviato ai Visitatori nel marzo 1982 per conoscere
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riguardo ai suoi due ministeri originari e piu tradizionali, e per
stimolare la riflessionc a livello provinciale e locale.
Le risposte dci Visitatori furono raccolte, nel luglio successive,
in una ,Sintesi,, che, ampliata con una serie di riflessioni e di nuove
domande dalla Commissione Preparatoria, doveva mettere a fuoco
e approfondire alcuni punti che nelle risposte risultavano incerti o
meno convergenti. Era anche it documento di preparazione immediata all'incontro.
Inoltre la Commissione aveva predisposto alcune relazioni
introduttorie ai vari temi: due di carattere storico sull'origine, lo
sviluppo, le motivazioni dei due ministeri caratteristici della C.M.;
due di proiezione verso it lore rinnovamento; una quinta che voleva
quasi completare e integrare i due temi precedenti congiungendo
lord it problema dcll'inserimento dei laici nel lavoro apostolico della
Chiesa e della Comunita mediante i ministeri locali, o non ordinati.

LO SVOLGMENTO DEI LA VOR!
Le missioni al popolo
Net primo pomeri;^gio del 10 gennaio i Visitatori arrivavano a "Los
Pinares,, una casa delle Figlie della Carita destinata a incontri e
ritiri , in piena savana di Bogota, nel verde del campi a degli alberi,
luogo adatto al lavoro, alla preghiera e al silenzio , c adatto anche ad
allontanare possibili tentazioni di facili evasioni . Qualcuno era
arrivato uno o due giorni prima a aveva gia avuto un prirno
contatto, magari solo di curiosity, con it mondo variopinto e
pluriforme della capitale colombiana. Molti si conoscevano gia
dalla precedents Assemblea Generale; ma anche i nuovi sono stati
ben presto assorbiti dal clima di amicizia e di fraternity instauratosi
subito tra tutti . Neppure la diferenza di lingua c stata una barricra
insuperabile, anche se qualchc volta a scapito della grammatica e
della sintassi.
II primo appuntamento era la celebrazione eucaristica. Il
Superiore Generale comrnentando la pagina del Vangelo del giorno
(Mc 1, 14-20) ha invitato alla pazicnza, alla spcranza, alla capacity
di scelta dei momenti opportuni, sull'esempio dei pescatori che
sanno essere perseveranti, tenaci c anche capaci di prendere con
sano umorismo gli inevitabili insuccessi: un'indicazione preziosa
per l'orientamento dei lavori dei giorni segucnti. Dopo cena (in
Colombia si cena piuttosto presto) l'introduzione ufficiale al lavori.
E ancora it Superiore Generale a ricordare gli scopi dell'incontro:
trovare nuovi mezzi e nuove strade per realizzare it nostro minister caratleristico secondo It Costituzion:, arricchtirsi mutuamente tra i presenti mediante
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1'incontro personale e la comunicazione ; proporre al Consiglio Generale
orientamenti per I'animazione della Comunith. Cio, osserva it Superiore
Generale, rientra nel lavoro di ricostruzione c di rinnovamento
continuo della Casa ricevuta in eredita dal paclri, e in costantc
pericolo di essere scossa da terrernoti ricorrcnti. Ma neppurc i
terretnoti debbono spaventare: it volte, come nclla risurreziunc di
Cristo, sono annuncio di vita nuova... La serata e chiusa dally
indicazioni pratiche circa l'organizzazione del lavoro, date dally
Cornmissione Centrale.
/ giorni dull']! al 17 gennaio sono dedicati allo studio del
problerni della missione al popolo. Ritornano oricntatrici le parole
di San Vincenzo nelle Regole Comuni ai Missionari (cap. XI, n.
10): Al nome di Missionari o di Sacerdoti Bella Missions, non
usurpato da noi, ma per ordine Bella diving Provvidenza impostoci
dalla voce unanime del popolo, dirnostra abbastanza the l'opcra
Belle missioni deve essere per noi la prima e principalissima tra Ic
funzioni esercitate in favore del prossitno. Percib la Congrcgazionc
non deve mai ometterle...». Tocca al P. Alfonso 7arnayo, della
provincia di Colombia, introdurre i lavori con una rclazione c11
lettura del nostro passato: San Vincenzo e It missioni . I punti toccati
song i seguenti: the coca sono state le missioni per San Vincenzo e
la C.M.; come Grano organizzate al tempo di San Vincenzo; quali
linalita si proponevano, quali i inetodi e i risultati; cause dei frutti
raccolti. Si tratta di una rilettura Bella storia e (lei suoi contenuti. tin
ritorno alle fonti, per riceverne ispirazione per it presente. Qualchc
domanda di spiegazione rivolta al relatore, e poi i convenuti si
dividono in gruppi per iniziare it lavoro di rillcssione prima all'interno (lei gruppo stesso e poi in ono scambio tra i membri (lei vari
gruppi. Le piste di riflessione Sono suggerite dalla Conunissione
Centrale in accordo con le proposic del relatore: quale la situazione
e l'atteggiamento (idle Province riguardo alle missioni: the si is per
conosce.re la tradizione vincenziana in proposito; in the misura
quests tradizionc diventa ispiratrice del presente; quali possono
essere Ic motivazioni piu efficaci per anintare i missionari a dcdicarsi a questo lavoro apostolico. Dcl lavoro di gruppo si rifcrisce in
sessions plenaria al mattino seguentc.
La seconda giornata si rivolgc al futuro. La missione c on
lavoro di evangelizzazione. Ala evengalizzare oggi. the signiftca? iI
Vaticano 11 e i recenti Sinodi dei Vescovi hanno tracciato delis linee
chc occorre tencre prescnti. E Mons. ,Jose Elias Chaves, Vescovo dalla
Prelatura di Camcta nello stato di Para in Brasilc, a introdurre la
rilcssione su questa seconda parte dei lavori. Chi parla c- on
missionario vincenziano impegnato a fondo ncl lavoro di evrgelizzazione e di promozione umana in on tcrritorio di grande povt rrit,
con una superficic di 50.648 Kill quadrati e una popolazionc di
circa 305.000 abitanti, per to piu povera gente di campagna
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lavorano una ventina di missionari, tutti, meno uno, della C.M.,
alcuni olandesi sul campo ormai da molti anni, altri brasiliani, di
piu recente arrivo della missione. La sua relazione: Evangelizzazione
oggi, non si perde in teorie. Dopo un breve richiamo ad alcuni
orientamenti del magistero, propone come tipo di evangelizzazione,
non certo unico ma net suo campo efficace, la costituzione delle
Comunita di base, da formare mediante la missione, e l'ispirazione
alla teologia delta liberazione. Per Mons. Chaves sono due linee the
dovrebbero essere fatte proprie da tutta la C.M. .
La relazione a «provocante,,, soprattutto per quanto riguarda
la teologia della liberazione. E le reazioni non si fanno attendere sia
net dialogo the segue l'esposizione, sia nella prcsentazione di altre
iniziative di evangelizzazione. L'incontro in sessione plenaria dura
tutto it giorno. C'e the si preoccupa di un'applicazione «ortodossa-della teologia della liberazione; chi fa presenti le difficolta the
nascono da situazioni politiche; chi domanda come applicare la
teologia della liberazione in paesi in c:ui i destinatari dovrebbero
essere i ricchi o la classe media, in modo the quesi si convertano in
strumenti di liberazione per i popoli dipendenti, ecc. . 11 dialogo e
interessante e non si esaurisce nella giornata, anche see considerato
chiuso per esigenze di calendario, e per mancanza di corrente
elettrica the impedisce it funzionamento degli impianti di traduzione simultanea. Il tema non sara solo oggetto di riflessione nei
gruppi di studio, nta verra riproposto della visione di un documentario sulla Prelatura di Camety, e ripreso in una riunione serale
prima della partenza di Mons. Chaves.
La serie di piste di riflessione the segue la relazione di Mons.
Chaves occupa I'attivita dei gruppi per i restanti giorni della
settimana. Alcune sono di carattere piu generate: ripensare at
concetto di evangelizzazione alla luce degli orientamenti del magistero piu recente (Vaticano II, Paolo VI, Puebla); come questi
concetti vengono applicati nelle varie province; come si congiunge
l'evangelizzazione-an nuncio con l'impegno per la promozione totale dell'uomo, ecc.. Altre sono orientate piu direttamente alla
missione vincenziana: se possono essere considerate missione tutte
le esperienze di evangelizzazione segnalate dai Visitatori; quali le
note caratteristiche della missione «vincenziana la possibility o
futility di un temario comune per tutta la Comunita; come giungere a fare delle comunita evangelizzate delle comunita evangelizzatrici; the cosa si fa per it rinnovamento delle missioni, quanto a
personale a quanto a contenuto, ecc.. Un confronto e una sintesi
dei lavori di gruppo si prevede per it lunedi 17 gennaio, dopo la
pausa del fine settimana.
Intanto si erano chiarite anche le idee circa Titer dci lavori, i
limiti delle trattazioni, it metodo di raccolta dci risultati. All'inizio
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erano emerse alcune difficolty, dato che qualcuno non vedeva,
chiaro it cammino. Fu necessario spiegare che l'incontro era destinato a riflettere soltanto sul ministero delle missioni al popolo e 11
servizio al clero, non sul problema generate dell'evangelizzazione o
del servizio ai poveri nella Congregazione; che non si intendeva
codificare in norme i risultati della riflessione; che alla fine una
Commissione di sintesi avrebbe raccolto delle proposizioni da offrire at Superiore Generale come base di un docuemnto di animazione
della Comunita. Qualche piccolo disguido iniziale era inevitabile,
non si trattava di un'Assemblea con canto di regolamento preordinato e approvato dai partecipanti; ma toccava alla Commissione
Centrale seguire da vicino it procedere dei lavori, cercare la strada
piu agevole e spedita, lasciare quella liberty e spontaneity che non
danneggiasse i piani generali, soprattutto ricondurrc all'alveo prefissato gli sconfinamenti dall'ordine del giorno...
II lunedi 17 gennaio termina la riflessione sul primo tema, le
missioni al popolo. I gruppi di studio sono invitati a riassumere in
una serie di proposizioni le loro conlusioni, in modo che la Commissione di sintesi possa iniziare it suo lavoro con un materiale giy
inizialmente ordinato, c abbia cosi it cammino piu spedito.
La seconda settimana (18-24 gennaio) a dedicata at secondo tema:
II ministero per it clero
Si inizia ancora con una relazione di lettura delta nostra storia:
La fonnazione del clero nella tradiziorte vincenziana (P. fosi Maria Romdn,
Visitatore di Madrid). II relatore sottolinea come 1'esperienza di
,,conversione', nella vita di S. Vincenzo (Folleville, Chatillon, Marchais) ha i suoi riflessi nell'attivita del Santo non solo per l'originc
delle missioni, ma anche per la formazione del clero. Di questa
ricorda le espressioni principali (conferenza del martedi, ritiri,
seminari , ecc.) per illustrarla come parte della vocazione e della
storia della Comunita: la Congregazione, net torso della sua esistenza , si a sentita sempre formatrice e orientatrice del clero e ha
vissuto intensamente questa sua vocazione.
Trattare del rinnovamento di questo ministero tocca al P.
Braga che , come superiore del Collegio Alberoni, rappresenta 11
,,decano,, dei seminari ancora affidati alla Comunita. It Rinnovamento del servizio at clero deve partire dalla percezione della problematica
che it clero oggi deve affrontare. La C.M. inserita profondamente
nella realty della Chiesa locale a del suo presbiterio deve porsi
l'impegno di collaborare alla formazione e at rinnovamento spirituale del clero in mezzo al quale vive. II dialogo tra Visitatori e i due
relatori della giornata ha servito ad ampliare alcuni aspetti dei
problemi e a presentare alcune esperienze interessanti. Tra queste,
ricordo quella della Vice- Provincia dell'Etiopia. La situazione del
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formazione del clero della Chiesa copto-ortodossa di Etiopia, the
conta quasi 200.000 sacerdoti, i quali perir si trovano piu o mono
nelle condizioni del clero di Francia al tempo di S. Vincenzo.
Questo lavoro e a vantaggio della Chiesa ortodossa, the e poi Ia
rappresetante primaria di Cristo in quel paese, edc anchc una
collaborazione alla causa dell'unita. S. Vincenzo, S. Giustino. :I P.
Portail avrcbbero certamente favorito qucsta iniziativa. Interessante anche l'orientamento del lavoro dci confratelli nei seminar: dcgli
Slati Unili: una proiczione oggettiva verso un futuro non lontano
the prevede una sensibile diminuzione del clero, Ii porta a formarc
sacerdoti e diaconi preparati ad esercitare it lord ministero in unit
Chiesa meno clericalizzata, c nella quale i laic: dovranno avere una
parte seinpre maggiore di responsabilita sia per la progressiva presa
di coscienza della loro giusta autonomia . sia per it progredire del
ministero laicale.
Qucst'ultimo testa, cioe la formazione dci rninistri laic:, vicnc
assunto dalle recenti Costituzioni della C.NI. come parts integrativa del lavoro della Comunita teso a formarc rninistri per la Chiesa
di oggi . N ell'incontro di Bogota c stato illustrato da una relazione
del P. Braga: I ministeri laicali, o non ordinal:, del quail viene fatto
cinergere it fondamento dottrinalc, I'evoluzionc storica, una serie di
orientamcnti the possono ispirarc I'azionc clella C.M. La preoccupazione di S. Vincenzo di lasciare nelic panne chic evangelizzate la
"Carita,,, i cui membri si impegnavano ad csserc i ministri dell'azione caritativa, pub esscrc it punto di partenza per dare alts parrocchic evangelizzate la capacity di diventarc a loro volta evangclizzatrici mediante laici the siano testimoni e ministri della parola e della
carita nellc comunity rispettive.
11 lavoro di gruppo sul tctna del servizio at clero e delta
formazione di ministri laici c orientato da no questionario preparato dally Commission(, Centrals in accordo con i relatori, articolato
in 14 punti: situazionc c atteggiamento spirituals della Comunita,
cause del decadimento di questo ministero, relazione tra formazione at ministero ordinato e lormazione al servizio dci poveri,
possibili tnodi di rinnovamento dells forme tradizionali, note vincenziane del nostro servizio al clero, formazione a questo impegno,
collaborazione try Ic province. Quanto at ministero (lei laic:, it
questionario si sofferma sulla coscienza della Comunita circa i
valor: tcologici e pastorali del ministero, l'impegno per la protnozione c la preparazionc di ministri laici, soprattutto in rapporto con
le missioni , ccc. Esperienze significative riguardanti qucsto campo
di lavoro possono leggcrsi nci fogli ciclostilati distribuiti in antcccdenza, come ad cs. quclla della missions di Chiriqui, ncl nord di
Panama; di alcuni collaboratori giovanili ncllc mission:, ecc. Si
nota l'interesse per I'argomento nei vari gruppi: a parts la novita
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per it terra nel suo insieme, almeno da parte di alcuni, csso
costituisce senz ' altro un aspetto Bella collaborazione vincenziana
per it crescere a it fiorire di una comunita ecciesiale.

I,VFORRWALIONI EI) ESPEXIE:V/1:'
11 ritmo norrnale di lavoro prevedeva sessioni plcnarie o di
gruppo dalle 9 alle 12.30 e delle. 15 alle 18.30 . C'era naturalmente
anche un buono spazio per la preghiera, soprattutto al mattino con
la celebrazione delle Lodi e dcll'Eucaristia, e alla sera con la
celebrazione del Vespro. Il tempo libero , piuttosto abbondante,
dopo cena , ha consigliato di utilizzare anche parte delle ore della
sera per completare it lavoro con una serie di sessioni piu informali
ma assai utili . Quasi tutti i giorni c'e stata, dopo cena, una sessions
di un'ora o poco piu, dedicata alla trattazione di qualche tema fuori
dell'ordine del giorno o allo sviluppo di qualche argomento toccato
durante la giornata . II Superiore Generale ha parlato del lavoro e dei
problemi della Curia Generalizia , ha presentato la ,Ratio formationis., o linee fbndamentali di forrnazione , per it Serninario Intcrno,
e altre iniziative, quali la costituzione di un Segretariato per gli
studi vinccnziani, le richieste tai nuove fondazioni soprattutto per Ic
missioni c i scminari, le relazioni con it Segretariato internazionale
delle Compagnic della carita, it progetto di ristrutturazione della
cappella della rue de Sevres a Parigi, ecc. Ant-he i Visitatori hanno
presentato akuni problemi e hanno posto domande al Superiore
Generale r al sun Consiglio. Due serate sono state occupate dai
confratelli coloinbiani: P. Mojica ha prescntato it piano c it metodo
delle missioni del gruppo di Soata ( i cartelli illustrativi avevano
tappezzato in due riprese una parete della sala di riunione ), e it P.
German Garcia , Prefetto Apostolico di Tierradentro, la zona di
missione abitata dagli indigent Pacz affidata ally Comunita, ne ha
illustrato it piano di sviluppo integrale. E stato mostrato anche un
audiovisuale preparato per it lavoro di promozione vocazionale. 11
Brasile si e accaparrato tre scrate : due per la proiezione del
documentario sulla Prelatura di Cameta (vescovo Mons. Chaves) e
le sue iniziative pastorali, e un'altra per un documentario sulle
missioni nella provincia di Curitiba. In queste riunioni Si e potato
percepire la vitalita della Comunita, attraverso esperienzc ed attuazioni significative , the danno la misura della sua presenza e del suo
sviluppo in questi popoli giovani. Uno degli scopi per la scelta di
Bogota era stato it desiderio di mettere in contatto con alcune di
queste espe. rienz.e e con i loro autori . Terminato l'incontro, alcuni
Visitatori si sono recati sul posto : tin gruppo a Cameta, un altro it
Tierradentro; altri, in forma piu individuale, a luoghi dove lavorano confratelli dells rispettive province.
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Ho accennato ally decisione di non fare documenti uffciali
conclusivi. Occorreva tuttavia raccogliere una serie di punti di
convergenza da offrire al Superiore Generale per un documento da
pubblicare in seguito come anitnazione della Comunita. Di questo
lavoro fu incaricata una Commissione formata dal P. Delagoza
(Filippine), dal P. Gaziello (Francia, Curia Generalizia), dal P.
Martin (U.S.A.) e dal P. Sainz (Spagna). Al termine della trattazione dei singoli temi, la commissione non solo aveva in mano 11
materiale offerto dai relatori ed etnerso nella riflessione dei gruppi
di studio, ma riceveva da questi anche un documento piu organico,
in forma di proposizioni, redatto sulla base dei propri lavori e degli
apporti di altri gruppi. La commissione doveva sintetizzare e
ordinare in modo organico tutto questo materiale, da presentare poi
ai gruppi e in una sessione plenaria per la sua approvazione. II
lavoro ha richiesto vari giorni di impegno, ed a stato coronato
dall'approvazione data it giorno 24 gennaio.
Ora rimane al Superiore Generale trarre le ultime conclusioni.
Ma questi ha gia detto the non intende proporre alla Comunita
lunghi documenti, the potrebbero correre it rischio di non essere
ncppure letti.
Parlare di conclusioni sensazionali a certamente fuori posto.
Non se le era proposte neppure it convegno. E pub portare a
mistificare situazioni e impegni. Certamente it documento del
Superiore Generale stimolera la Congregazione ad un rinnovamento ed una ripresa dei suoi due ministeri piu caratteristici a tradizionali, da preferire ad altri the magari lo sono meno. Piu the prevenire
conclusions, mi pare importante sottolineare it clima di fraternith, di dialogo,
di apertura alle esperienze degli altri, di confronto sereno e oggettivo con it
situazioni concrete e anche con gli insuccessi, di preoccupazione a uenficare
certe possibilith forse prima escluse o considerate meno probabili. Tutti sono
ripartiti con 1'inquietudine di rivedere it proprie situazioni, e di ricercare, nella
venita, la realizzione del carisma the dal Fondatore i stato affidato alla
Comunith come nota caratteristica di collaborazione nella Chiesa all'edificazione del regno di Dio.
Tutti hanno portato con si la speranza e l'impegno di un salutare
nnnouamento della Comunith e dei suoi ministeri piu importanti in una linea
autenticamente vincenziana , ispirata alle nuove situazioni della Chiesa e del
rnondo
(Estratto :.Bol et. Vinc.., Roma,
an.44, n° 2, p. 36-44)
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LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
ROMA
24 April 1983

To the Congregation
My dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
When I wrote to you last Advent, I promised that I would write
to you again after the meeting of the Visitors at Bogota. At that time
I thought that it would be possible to send you a letter from Bogota,
presenting you with the conclusions of the meeting. However, the
Visitors felt that it would be better not to draw up a conclusive
document then. Instead, a synthesis of the salient points which
emerged from our discussions was composed and they entrusted to
me and my Council the task of writing a letter at a later time to the
Congregation, using the material of this synthesis. In a future issue
of VINCENTIANA you will be able to read the series of propositions which were formulated at Bogota. In this letter I wish only
to highlight in a simple way some points which we all could reflect
upon and which might help us in the task of reanimating those
ministries to which St. Vincent and our first Confreres dedicated
their lives. It was providential and not without significance that
during our meeting at Bogota we celebrated the 350th anniversary
of the promulgation of the Bull, ,Salvatoris Nostri» (12 January
1633). It was this document which first gave Papal approval to the
end of the Congregation as presented by St. Vincent himself to the
Holy See.
PREACHING THE GOSPEL TO THE POOR
It has rightly been observed that the series of initiatives and
works which St. Vincent launched in his lifetime for the spiritual
and temporal well-being of the poor surround him like the trees of a
forest. The Congregation is one of those mighty trees which he
planted. Its purpose was clear to him:
The name, missionary or Priest of the Mission, which has not been assumed by
us but, God's Providence ordaining, given us by the common voice of the people, shows sufficiently that of all our works on behalf of the neighbor, missions
are the first and principal. Wherefore, the Congregation should not, on pretext
of another pious work otherwise more useful, ever neglect them, but everyone
should devote himself to them with all the earnestness of his soul; so that he may
be prepared always for them when called by obedience.. (RC, 11, 10).

This clear statement indicates what a priority the preaching of
popular missions had in St. Vincent's vision of our Congregation,
even if this apostolate was not the only, nor at times seemed to b
the most efficacious, form of serving the poor.
It is true that the patrimony, which we have inherited from St.
Vincent, has been enriched by other works of charity in the course
of the three centuries of our existence. "There are many Confreres
who, while not being engaged in the work of' preaching popular
missions, are serving the poor in a multiplicity of ways, - and in
accordance with the spirit of St. Vincent.
This, however , does not dispense me from reaffirming and
recalling the importance and the precedence which, in order to be
faithful to St. Vincent , we must give to missios among the works of
the Congregation . Pope John Paul II has left us in no doubt about
the value of the "traditional missions, often abandoned too hastily
and which are indispensable for a periodic and vigorous renewal of
the Christian life,,. (L'Osservatore Romano, 16.XII.82: Catechesi
Tradendae, no. 47).

THE ,,STATUS QUESTIONIS., - WITH SOME
QUESTIONS
The majority of the Provinces, especially the long-established
ones, have had a glorious page in their history when the preaching
of popular missions engaged a sizeable percentage of our Confreres.
Provinces , too, can recall with admiration more than one missionary figure who dedicated his entire life in the Congregation to
preaching popular missions.
Recently, however, the ministry of popular missions has experienced a decline. Let me offer you some statistics. In 1972 there were
289 Confreres who were engaged full-time in preaching missions:
this represents 6.27% of the total members of our Community. In
1978 the number had decreased to 129 and the percentage to
3.23%. In 1981, according to the information gathered by the
Preparatory Commission for the meeting in Bogota, only 80 Confreres out of 3587 were employed full-time in the preaching of
missions: that is 2.23% of the priests of the Congregation. (cf.
Synthesis, p. 1).
Despite the inevitable imperfections of statistics, one cannot
help looking with thoughtful preoccupation on this gradual withdrawal from what was an original ministry of the Congregation. We
can ask ourselves: Is this gradual withdrawal from the preaching of
popular missions to be attributed to:
a. sociological and religious reasons that have rendered this ministry less useful than in former times?
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b. a too facile selection on our part of more generic ministries?
c. a certain weakening of our zeal for the salvation of the poor, or
a certain loss of confidence in the ,grace of Our Lord Jesus
Christ,,?
d. a failure on our part to be inventive of new ways and forms of
reaching the mind and heart of modern man?
We could begin to answer these questions by reflecting on
article 18 of our Constitutions:
,Popular missions , so dear to the heart of our Founder, are to
be earnestly continued . Therefore , we shall undertake the work of
these missions according to the circumstances of time and place. We
will search for ways to give them a reneved vitality both for the
purpose of building up and renewing true Christian community,
and of awakening faith in the hearts of the indifferent».
Significantly, the renewed vitality of which our Constitutions
speak , is linked with searching . It was St. Vincent ' s conviction that
the love of God was inventive to the point of infinity . (Corte XI,
46). In his lifetime he tried to imitate that inventiveness in order to
reach the poor . The challenge of being inventive remains for us
today. We must not be content to draw only old things from our
treasury , but new things as well.
SOME CHARACTERISTICS OF OUR MISSIONS
The Vincentian mission must preserve the characteristics that
have been essential to it since its beginning. Among the pints
highlighted during the Bogota meeting, the following received
special emphasis:
a. A willingness on the part of all Confreres to be employed in the
giving of missions. This ideal was put forward by St. Vincent
himself and expressed in our Common Rules. (cf. RC 11, 10).
Some Confreres will be engaged full-time in the actual work of
preaching missions . Others will be called on to collaborate
from tittle to time and in a more limited way. Others yet again
will be called upon to preach through their patient acceptance
of sickness and the enforced inactivity that comes so often from
old age . (cf. RC 6, 3).
b. The missions we choose to give should bring us to the most
needy of God's people. Our preference, then, will be for
localities marked by poverty and which are most in need of that
human and divine enlightenment that conies from the preaching of the Gospel. This could be a country district in a state of
abandonment through progressive depopulation, or established parishes in treed of renewal int heir spiritual lili•; or the

- 212 periphery of those great conurbations where man feels lost in
anonymity . Our missions should respond to the needs of the
local Church and be inserted into the pastoral plans of the
dioceses and of the parishes. (cf. Const. 15).
c. Collaboration with others has been a feature of our missions
from the time of St. Vincent: with the local clergy, with the
Daughters of Charity, with religious and associations of the
laity.
d. A lifestyle that expresses an appreciation of evangelical poverty
and a sensitivity to the conditions of the poor to whom we
devote ourselves . (cf. Const. 12,3; 47-49; RC 3, 1).
Tradition from the time of St. Vincent suggests to us that
insofar as it is possible , and sometimes it will be necessary, we
give our missions gratituously . (cf. RC 11, 7).
e. Manifestation of those five virtues which St. Vincent regarded
as highly important for the success of any mission . (cf. RC 12,
12). Indeed , it could be said that , in presenting us with these
five virtues, St. Vincent was revealing to us the secret of his
own success in preaching the whole message of God to the
people of his time.
THE CONTENT
St. Vincent has reminded us that the purpose of the mission is
• to make God known to the poor , to announce Jesus Christ to them,
to tell them that the Kingdom of God is near and that it is for the
poor,,. (Corte XII, 80).
In other words , the Gospel of the Good News, which we must
bring to the poor , is the knowledge of the Father , revealed through
Christ by the power of the Holy Spirit . This message of the Apostles
(cf. Acts 2, 22-24 , 32-36) and of the primitive Church remains the
heart of evangelization today . ( cf. Evangelii Nuntiandi, 26-38).
Our presentation of the Gospel of Christ should he done in such a
way that it is directed to the whole person. Our preaching should
help our hearers to rediscover their true dignity as children of God,
as well as the authentic values of life and of the world. It should
create and strengthen their confidence , too, in their capacity and
mission to be, together with God, builders of their own future and
that of society . ( Evangelii Nuntiandi, 38).
Our preaching, too, should be directed to the whole of the
parochial community with its different components. Following the
example of Christ , our preaching will take into account the particular needs of the different groups for whom we will break the bread of
the Word of God.
In our preaching of missions , we will not overlook the truth
that the end of all evangelization is, as is underlined in the Conciliar
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Eucharist and being nourished by the Body and Blood of Christ.
Nor will we forget the prominent place which the Church gives to
the Sacrament of Reconciliation, nor St. Vincent's experience at
Folleville which was the occasion of the birth of our Community. In
our preaching we will balance word with sacrament, for "Sacramental life is impoverished and quickly becomes an empty ritual if
it is not based on true knowledge of the significance of the
sacraments ; while catechesis will become purely intellectual if it
does not draw life from sacramental practise,,. (Catechesi
tradendae, 23).
The Congregation should not be afraid to be, after the example
of St. Vincent, int he front ranks of the Church in promoting the
liberation of the poor. (cf. Const. 26). The defining guidelines for
this liberation are ,the truth about Jesus Christ, the truth about the
Chruch, and the truth about human beings,,. (Puebla, 484). The
message of liberation must be addressed to those oppressed and
deprived of their rights in order to help them to recover and use
them. It must be addressed also to society or to individuals who are
sources of oppression, so that through conversion of heart, they may
become agents of the liberation preached by and brought to us by
Christ. Generosity on our part and awareness of the challenge must
not blind us to ,the essentially religious purpose of evangelization.
For it would lose all its true significance if it were divorced from the
religious basis by which it is sustained , which is the Kingdom of God
in its full theological sense ,,. (Evangelii Nuntiandi, 32).
Perhaps the most desirable result of any mission is that those
who have been evangelized become evangelizers themselves. Today
this is often best effected through the formation of small groups or
basic communities within the parish community. Animated by the
Word of God and united with each other and with the Church, such
groups become active participants in the liturgical life of the parish
and devoted to that work of justice and of love from which peace is
born. Establishing or reanimating such groups within a parish
during a mission is to continue the tradition of founding the
-Charities,,, so much desired by St. Vincent as a fruit of the
mission . (cf. RC 1, 2 & 6, 1).
THE SERVICE OF THE CLERGY
In his celch atcd conference of the 6th of December 1658, St.
Vincent remarked:
.At the beginning, the Company was occupied only with itself and the poor,
but in the fullness of time, He called us to contribute to the making of good
priests, to give good pastors to parishes and to show them what they must
know and practise.. (Coste XII, 84).
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You will note the biblical terms which St. Vincent used : at the
beginning,, and "in the fullness of time.. One could say that St.
Vincent wished to live in his own personal experience and in that of
his Community two very significant purposes in the life of Christ,
namely, the evangelization of the poor and the formation of evangelists . (cf. RC 1, 1). It was a facet of St. Vincent' s spiritual genius that
he could see so clearly the relationship between these two ministries.
Our our ministry to the clergy , let me say that there is no local
community in the Congregation which, by the grace of God, cannot
render some service to the members of that diocesan presbyterium
of which it is a part. Our Vincentian charism invites us to make our
communities open , fraternal , welcoming ones for our brothers in
the priesthood, so that they may be able to share, not only our
hospitality at table , but also support in prayer and fraternal charity.
Such openness to all the priests of a diocesan presbyterium should
be considered as an authentic Vincentian service of the clergy and
each local community should make some provision in its community
project ( cf. Const . 42) to find its particular form of participating in
the ongoing formation and spiritual support of the clergy.

SEMINARIES
Many seminaries , founded and directed by the Community,
have passed from our hands to become the repsonsibility of the
respective local Churches . Today the Congregation has the direction of 11 major seminaries , 8 minor and one pre-seminary. (cf.
Synthesis of Replies , p. 11). Besides these, a number of Confreres
are engaged in the work of spiritual direction or teaching in
seminaries or institutes of ecclesiastical studies whose administration is not in our hands. (cf. Ib. pp . 11-12). The number of
Confreres working in the formation of the clergy has decreased
because of the crisis of vocations and the consequent restructuring
of seminaries and ecclesiastical studies. In some dioceses , too, the
diocesan clergy are now in a position to direct and teach in their
own seminaries and have no longer rtced of our collaboration.
While admitting that there are valid social and ecclesial reasons
for our lesser involv ement in the direct formation of the clergy, we
can, as in the question of popular missions, ask ourselves:
- has our withdrawal been occasioned by our failure to carry out
our tasks in seminaries in a more competent way'
- has our withdrawal from some seminaries been caused by a failure
on our part to fines new forms of collaboration with other clergy'
- have we put before our own candidates sufficiently clearly the
ideal of the formation of' future priests as an authentic Vincentian apostolate?
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While we may be conscious of our lesser involvement in the
formation of the clergy in some countries , here in the Curia we have
received a number of requests to staff or collaborate with other
priests in newly-established seminaries, particularly in Africa.
Whatever service we render to the clergy before or after
ordination , we should see it as something which God asks of us and
which demands , to quote Saint Vincent, "an application which is
serious, humble, devoted, constant and which corresponds to the
excellence of the work (Corte XII, 84).
FORMATION OF THE LAITY
Although St. Vincent gave much time, and devoted much
energy to the formation of priests, the breadth of his vision enabled
him to see the valuable contribution which the laity could make
towards the building up of the Kingdom of God. The Charities,
founded by him as the fruit and continuation of the work of the
missions (RC 1, 2; 6, 1), the mobilization of men and women on
whose collaboration he could count in the relief of famine or in other
catastrophies of his time, are indications of the depth of his
convictions on the importance of the role of the laity in the building
up of the Church, the body of Christ.
What St. Vincent perceived in the 17th century by intuition or
prompting of the Spirit, has been made explicit today by the
Magisterium. The Church in our day is becoming increasingly
conscious of the importance of' the diversity of ministries within it
and the contribution they have to make in the building up of the
Kingdom of God. In this work of animating the laity and utilizing
to the full the ministries which are theirs, we should be particularly
attentive to the potentialities of:
I. The Brothers in our Community. They are a force which can
and should collaborate with the priests in the ministry of
evangelization. Suffice it here to recall how St. Vincent utilized
the gifts of Brother Ducournau and Brother Regnard.
2. The many lay Vincentian associations that look to its as guides,
in order that they may discover to the full their vocation of
service to the Church.
3. The laity who have received particular gifts of the Holy Spirit
and who have need of encouragement to put them at the service
of the community, either by their collaboration, offered to the
ordained ministers, or by assuming some ,ministries,, or established services.
Our task is to form the laity that they may be ministers of the
Word in catechesis , in the liturgy and in guiding their brothers to
participate , even if not always sacramentally, in the mystery of
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human dignity and in the securing of justice for the poor and the
oppressed. Nor is it difficult for us to see the importance and the
urgency of forming lay leaders for those communities that are now
without priests, for the ,communautes de base.., and similar
groups. The task of forming lay leaders for such ministries in the
Church should be seen as complementary to our work of formation
of the clergy. (cf. Const. I & 19).

CONCLUSIONS
When speaking to the Visitors at the close of the meeting at
Bogota, I remarked to them that no call was going forth from the
meeting for the dismantling of any institution within the Congregation . What has come forth from Bogota is "an appeal to take
measures to insure that provinces, each according to its ability,
would remain mobile and supple with something of that mobility
and suppleness that enabled St. Vincent to send some men to
preach popular missions, others to staff seminaries, and yet others
to the Missions and Gentes". (cf. Final speech at Bogota).
The charism of St. Vincent is "a many-splendored thing... At
our meeting we reflected only on what I called our foundational
charisms on which the Congregation has been built, and we tried to
relate the expression of these charisms to the world in which we are
living today. We recognize the great diversity of cultures and social
conditions in which the Congregation must live its life . We recognize, too, that many provinces are passing through a period of
crisis because of the scarcity of vocations and the advancing age of
their members, factors which make it difficult for us to replace and
increase the personnel for the apostolates of popular missions and
for the service of the clergy. Undoubtedly, St. Vincent would ask us
not to be discouraged by the difficulty of age or even health (cf.
Coste XI, 36), but to press forward, confident that "one man can do
more than 10 when God takes a hand in the work,.. (cf. Coste IV,
115-116).
Let me, therefore, end with some specific recommendations:
1. That the Visitors ..fan into a flame" (cf. 2 Tim, 1, 6) among all
Confreres, but particularly the young, the desire and the spirit of
going forth on mission to preach the Gospel to the poor, and to
interest all Confreres in the possibilities of giving greater service
to the clergy.
2. That in order to realize this ideal , it is necessary to develop
within ourselves a certain mobility of spirit or detachment,
which will enable us to hand over to others certain works which
have become in the course of time less specifically Vincentian.
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A good test to put to ourselves occasionally is this: how much
time would it take us to explain, and above all, to convince St.
Vincent that a particular work of our Province is completely in
harmony with his original vision of the Company? If it should
require much time and many words, we would have reason to
conclude that that particular work should be reappraised as an
authentically Vincentian one.
3. That in an age which looks for and can provide specialized
formation, we should be ready to accept some degree of special
formation for the work of preaching popular missions and for
our apostolates to priests and the lay ministries in the Church.
4. That as ,the love of God is inventive to the point of infinity"
(Coste XI, 46), we should not be content to sit on the banks of
the rivers of Babylon, thinking nostalgically of the past of our
Congregation, but rather with courage, and to the best of our
ability, open some new furrows, even if these furrows be but a
meter in length. « Novate vobis novale,Yours to drive a new
furrow (Jer. 4, 3). In this task may the Virgin Mary be for the
Congregation, in the words of Paul VI, ,the star of a continually
renewed evangelization (cf. Evangclii Nuntiandi. 82).
I do not wish to finish this letter without thanking you all for
the prayers which you offered to God in January that He would
enlighten us during our meeting in Bogota. Continue to pray that
as a Congregation we may become less unprofitable servants of the
Lord and more intent on doing His Will in all things.
The members of the General Council join me in sending you
their greetings and, commeding myself to your prayers, I remain in
the love of Our Lord,
Your devoted confrere,

Richard Mc Cullen C.M.
Sup. Gen.
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IVeme ASSEMBLEE ORDINAIRE DE LA CLAPVI
Funza ( Bogota ), 7-9 janvier 1983
Pour eviter voyages et depenses, la date de cette Assemblee,
prevue pour 1'ete, fut devancee au debut de janvier, avant la
Rencontre des Visiteurs.
Elle fut ouverte dans 1'apres-midi du 7 a Funza (alentours de
Bogota), a la rnaison ,Villa Paul" qui abrite le Seminaire Interne et
el Theologat de la Province do Colotnbie. Etaicnt presents Ics 14
Visiteurs de l'Amerique Latine (le P. Limbertie remplat;ant cclui de
Fortaleza), ]e Visitcur de ]a Province USA-Orientale avec le delegue-traducteur de cette Province, P. McLellan (Panama) et le
Secrctairc de la Clapvi; en plus, participerent a la plupart des
reunions le Superieur General, le Vicaire General, deux Assistants
Generaux et le Secrctairc General.

Participants a I'Assenihlee de la C:I.APVI (de haut err has et dc gauche a drone): S.
Boljka (Chili), C. Nunez (Mexique ), G. Mahoney (USA-Orl.), P. Vila (Cuba). A.
Ferreira (Rio), J. Zi ngshcim (Costa Rica), T. Gutierrez (Argentine), ,J. Almcida
( Assist . Gen.), A. Nieto (Colombie), R. McCullen , Sup. Gen., A. McLellan (delg.
Panama ), R. Bcnzal ( Puerto Rico), P . llenzmann ( Secret . (3en.), A. Quevedo
(secret . Clapvi), _1-F. Gaziello (Assist. Gen.), L . Bicrnaski (Curitiba), R. Bobadilla
(Arnerique Centrale ), F. Domingo ( Perou ), J. Baylach ( Equateur ), Ni. Perez Flores
(Vic. Gen.), R. I.irnbertii' (dclcg. Fortaleza).

Lc Rvdm. P. McCullen, en presidant la concelebration cucharistiquc inaugurale, prononca, en espagnol, l'homelie dont voici la
traduction en francais:
,,Ales chers confreres
c'a etc toujours pour moi un diverlissement,fascinanl etudier les caries
que publient les cornpagnies d'asiation . fly a dix-huil mois je aoyageais avec le
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P. Henzmann vers l'Australie. Je me souviens d'avoir vu une carte du monde
editee par ,Qantas- qui est la compagnie aerienne nationale de 1'Australie. Au
centre mime se trouvail , et je ne 1'avais jamais remarque, le continent
australien . En le regardant, je me damandais pourquoi les europeens parlent de
l'Australie comme etant , le continent la-bas en dessous La ,Quantas- avait
place l'Australie, au centre, parmi les autres continents du globe. C'etait,
pourrait-on dire, un point de vue australien . Les europeens nous avons la
tendance de penser !'Europe comme le centre du monde. Les americains, pour
nous, etaient le Nouveau Monde, et les autres continents , avec leurs vastes
etendues, restaient a la peripherie. Celui- la, est un point de vue europeen.
Au tours des derniires decennies les evenements ont change la position;
non en ce qui concerne les continents , mais !'axe de la pensee theologique.
Auparavant, aux tours de theologie on mentionnait journellement, des localites
comme Trente, Constance, Wittembourg. On les mentionne encore, mais elles
partagent les places avec Medellin et Puebla. Il me semble correct de dire que
Medellin et Puebla accommodent un certain equilibre sur le concept theologique
de !'evangelisation et, cefaisant, enrichissent noire thiologie.
On pourrait dire que la Clapvi dans notre Congregation a apporte une
contribution semblable au concept sur la mission de !'evangelisation que nous
remit St. Vincent. Nous avons une profonde reconnaissance pour cette
contribution . Cependant nous devons avoir bien a !'esprit qu'un chacun vit en
son propre continent, que chaque continent fournit son apport a !'equilibre sur
la pensee de la Congregation entiere, qu'aucun continent n 'a des droits exclusifs
sus la facon de penser de la Congregation. Ce Jul le Pape lui-mime, it y a
quelques jours, qui mit en relief !'aspect que les nominations au College des
Cardinaux etaient representatifs des cinq continents. C'est evident qu'il voit
l'Eglise, et sa personne comme Pape, enrichie par la pensee theologique des cinq
continents . D'une facon analogue notre Congregation doit s'enrichir de la
pensee et de /'experience des ses provinces dans les cinq continents, et, ainsi,
atteindre la finalite pour laquelle /'Esprit de Dieu 1'a creee dans l'Eglise.
J'espere que ces jours de reflexion de votre cote enrichissent non seulement la
Congregation en Amerique Latine mais aussi dans le monde entier.
Peut-itre vous semblera queje m'eloigne du sujet de l'Evangile de ce jour
(Lc. V, 13-16). Mats celui-ci est aussi an ivangile d'equilibre. fesusChrist, qui s'est didie totalement a la guerison des joules qui le suivent, ressent
toujours la necessite de la priire. Mieux encore, non seulement it ressent cette
necessite, mais en plus it trouve dans sa vie 1'espace pour elle. Les joules le
suivaient, , mais it se retira au desert pour y prier- (ib., 16). fe pense
frequemment a la force de ce ,mais,, . Il semble qu'arrive le moment ou le
Seigneur dolt faire une halte dans le travail de guerison pour s'adonner a son
Pere dans la solitude de l'oraison. Szirement ce nefut pas une decision facile,
mats it la prit.
Il nest pas besoin que j'indique !'application de tout ceci a nous autres
qui vivons des vies si actives, et mime fibriles, en ces temps d'aujord'hui. Il se
pourrait que fesus y voudrait ajouter comme it fit dans un autre contexte:.de
disciple nest pas au-dessus de son maitre...-
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afin de pouvoir trouver 1'espace dont nous axons besoin pour causer avec Celui
au nom du quel nous prechons et travaillons avec ses forces. Settlement ainsi
nous serons pretres du Christ. Que Dieu noun false la grace a tous d'equilibrer
/'action apostolique avec la veritable contemplation. Celle grace Dieu la donna
a St. Vincent. Que /'intercession de St. Vincent nous l'obtienne aujourd'hui a
nous autres. AMEN,.
Le soir, seance pour la mise en route: presentation des mernbres, organisation des commissions, horaires, precisions d'objectifs
et methodes.
Les deux jours suivants, compte tenu des Laudes, le matin, ct
de la concelebration, le soir, seances (8,30 h. - 12 h. et 15 h. - 18 h.,
et a partir de 20 h.) Lc 8, etude et revision des Statuts de la Clapvi.
Apres dix ans d'essais et de retouches, on les approuve selon
I'ultime redaction de la commission "ad hoc" (PP. Leon (Venezuela), Quevedo (secretaire) et J. Baylach (Equateur). Puis, echanges
sur les themes de la Rencontre des Visiteurs. Consensus pour
idees-bases sur les "missions populaires,,: dans la diversite des
niveaux, pousser a des actions de longue &1_6C, a la creation des
communautes de base, rcchcrchcr ]'implantation de «charites'>,
decouvrir les leaders, le tout visant a une evangelisation liberatrice
et realise dans le cadre de la pastorale d'ensemble aveec desinteressement, valorisant la piece populaire et s'incarnant dans le milieu
latinoamcricain. Le 9, consensus pour ics Wes-bases sur ,aide au
clerge»: creativite et ouverturc daps nos maisons, et participation
clans les seminaires (de preference, en dioceses plus detnunis);
accentuer la formation permanente et recherche de candidats.
L'assemblee evalue positivement la marche de ]'association et
accepte les lignes generales des projets pour Ic prochain triennant.
Les elections donnent le resultat suivant: President, Martiniano
Leon (Vis. du Venezuela); Vice-President, Alphcu Ferreira (Vis.de
Rio); Secretaire, Alvaro Quevedo, reelu (Prov. de Colombic),
membres du Conseil permanent, Abel Nieto (Vis. dc Colombie) et
Georges Baylach (Vis. de I'Equateur). Les nouveaux Statuts, en
cffet, etablissent cinq membres pour ce Conseil Permanent de
Direction de la Clapvi.
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